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Introduction i i f
Preface
Sullam al-Mustafid in^ is  an anonymous Muslim tre a t is e ,  
a rendering in to  Malay o f a work by IbrahTm al-Kurani 
(d ٠ 1690 AD), e n t i t le d  Al-Sharh a l-S a g h ir . 2 This la t te r  work 
is  an abridged ed it ion  of his own Qa$d a l-S a b i l  ^ which is 
a prose commentary on a creed composed in verse by his 
teacher, Ahmad al-Qushashi (d. 1660 AD). This creed, Manzumat 
f i  '1-Tawbid4 provides the skeletal framework o f the Sul 1am. 
The Malay rendering has been associated with cAbdurra'uf of 
Singkel,^ who lived in Aceh during the 17th century.
This thesis is  an "e d it io n "  o f the Sullam in Malay 
with guotations in Arabic. I have included b r ie f  background 
information and a tra n s la t io n  o f Chapters 1 to 7 inc lus ive , 
since the language o f th is  section is  ra ther specialised. I t  
concerns the fundamental dogmatics o f Islam, and may be of 
use to the student o f Islamic theology. A detailed study of
Voorhoeve, Handlist of Arabic Manuscripts in the L ibrary of 
the U nivers ity  o f Leiden and other Collections in the 
Netherlands, p .186.
2 Ib id .
٠* Brockelmann, Geschichte der Arabischen L i t te r a tu r ,  G I I ,  p. 
514.
4 Ib id .
Voorhoeve, "Bajan T a d ja l l i "  in T i jd s c h r i f t  voor de Taal-, 
Land- en Volkenkunde, 85(1), 1952, p .110.
t he Manzumat and i t s  commentaries, and o f the subject matter 
o f the Sul lam, requires a broader frame o f reference than a
Master's thesis . Besides, the "e d it in g "  o f manuscripts is  a
p re-requ is ite  to fu r th e r  devel opment in th is  f ie ld .
INTRODUCTION
The Manuscr i p t s .
The tra n sc r ip t io n  is  based on the Leiden MS Cod. Or. 
5741, fo ls .  163-247, hereafter re ferred to as MS A. I have 
compared th is  manuscript with another copy of the te x t ,  Cod.
Or. 8210, hereafter MS B, and have used the la t t e r  to c la r i f y  
obscurit ies and f i l l  in lacunae. The pages corresponding to 
fo ls .  244-7 in MS A are missing from MS b J  and therefore MS 
A is  the only source fo r  th is  section.
I have compared the quotations from the Man^umat f i  11 - 
TawbTd which appear in the Sullam with a copy of the Mangumat 
in the Musium Pusat in Jakarta, MS A117, fo ls .  365-401.^ My 
copy o f the Manzumat, hereafter MS C, does not include the 
lines corresponding to the quotations in MS A which occur a f te r  
f o l . 235, since the catalogue re ferred to gave the fo l io  
numbers above.
٦ The section is a cod i c i l .  I t  may be a la te r  in te rp o la t io n .
ح Catalogue referred to was Codicum Arabicorum in Bibliotheca 
Socie ta tis  Artium et Scientarium quae Bataviae F loret 
Asservatorum Cataloqus, Batavia e t La Haye, 1873, p. 105. 
The compilers were R. Frieder ich and L.W.C. van den Berg.
NB. The MS number given in the catalogue, i .e .  KBG 117, is 
also incorrect.
Description of the Manuscripts.
The 83 f ol io s  o f MS A are each 28 x 21 cms. The 
handwriting is neat and l e g ib le .٦ The copying has been done 
f a i r ly c a re fu lly. The Arabic is  nearly always vocalized, and 
the Malay is  also vocalized on a few occasions when ambiguity 
might otherwise arise. There are a number o f marginal notes, 
which usually constitu te  lines omitted from the te x t accident 
a l ly .  Sometimes they explain a word or phrase, and in one or 
two places, there are lengthy notes in another hand.^ The 
copyists were Lebai cAbdurrahim and H a jj i  0Abdurrahman ibn al 
Jaba, whom research has fa i le d  to id e n t i fy .
MS B consists o f 98 pages, each measuring 19 x 24 cms. 
I t  is  in a large p la in  hand and qu ite  le g ib le .3 However, the 
vocalization o f the Arabic is  ne ither consistent or at a l l  
re l ia b le .  Despite i t s  inadequacies, MS B proved to be a 
useful adjunct to MS A in establish ing the te x t .
MS C consists o f fo l io s  32 x 19 cms. While the Arabic 
lines are c le a r ly  w r it te n ,  the in te r l in e a r  Javanese is almost 
i l le g ib le .
1 See Appendix V fo r  a specimen page.
 ^ See, fo r  example, MS A f o l . 169 r .  (T ranscrip t ion , p .13)
3 See Appendix V fo r  a specimen page.
VMS C was o f l im i ted use, as the Arabic was often 
unre liab le . The manuscript was useful , however, as an 
ind icator and c la r i f i e r  o f corruptions and lacunae in MSS A 
and B. For exampl e, in the l in e  :
LAHA SIFATUN WAJIBATU ,L-DHATI, 1 
the - HA re fe rs  to ,l-dkati, which occurs in the previous
1 ine of MS C:
Faslun fi  ' l-dhati ’l-qadimati. . . ^  
but not in the previous l in e  o f quotation in MS A:
FASLUN FI 'L -S IF ATI ' L-QADIMATI. 3 
And again, two lines o f the Manzumat are missing in the 
Sul lam, which resu lts  in obscurit ies . These two lines appear 
in  MS C.
٦ Transcrip tion , p. 17.
MS C, p .369.
3 T ranscrip tion , p. 17.
^ Fa bafilun manzilun bayna manzilayni 
CAla ,l-khuludi fZ jiwari 'l-kafirina>
Bal yakhruju lau bi maqdari ,l-dharati 
Min habbati ,l-imani lau ka ,l-khadalati. 
MS C, pp.395/6 Transcr ip tion , p. 133
Relationship between MS A and MS B.
The re la tionsh ip  between the MSS A and B must be 
determined in order to put them to the best possible use in 
establish ing the te x t .
MS A appears closer to the o r ig in a l te x t fo r  three 
reasons. The language used is  ch a ra c te r is t ic  of the 17th 
century court l i te ra tu re  o f the Malay world, as exemplified 
in the Hikayat Aceh  ^ and the Sejarah Melayu.2 MS B, on the 
other hand, exh ib its  the s ty le  o f language typ ica l of the la te r  
18th century Riau court, exemplified in Shellabear's "ed it io n "  
o f the Sejarah Melayu.^ ١
Secondly, the Arabic in MS A is more accurate than that 
of MS B. Since the o r ig ina l Malay rendering was made from a 
copy o f Al-Sharb a l-$ a g h ir , the Arabic in i t  would have been 
correct. Therefore, the degree of de te r io ra t ion  in the 
standard o f the Arabic may be d i re c t ly  correlated with the 
distance o f the copy from the o r ig in a l.
٦ Iskandar, T. De Hikajat A t je h . (Based on Leiden MS Cod. Or. 
1954, w rit ten  no la te r  than 1700.)
2 Winstedt, R. in JMBRAS, 16(3). Raffles MS 18, dated 1612.
 ^ This te x t appears to have been edited at the Riau court in 
the second h a lf  of the 18th century. See Roolvink's in t r o ­
duction to C.C.Brown's tra ns la tion  o f the Sejarah Melayu.
O.U.P., 1970.
The th i rd  s ig n if ic a n t  fa c t is  tha t the copyist o f MS B 
f e l t  the need fo r  many explanatory words and phrases o f 
tra n s la t io n ,  which indicates tha t he was w r it in g  fo r  a less 
schooled audience than the copyist o f MS A. For instance, 
the fo llow ing explanatory phrases are to be found in MS B: 
"yacni kebajikan" a f te r  khayrlah; ٦ "yacni belumpai nyata 
seperti anak cucu k i ta " ,  a f te r  th u b u ti"yacni muridnya", 
a f te r  tilmidhnyaThis could be read as an ind ica tion  that 
MS B was made when the sultanate was in i t s  ec lipse, probably 
well in to  the 18th century.
I t  seems l ik e ly  tha t the MSS A and B have been trans­
mitted from a common manuscript, or tha t MS B was copied 
d i re c t ly  or in d i re c t ly  from MS A, since they appear to have 
copying errors in common. For example, both manuscripts 
include the redundant section on page 84 of the t ra n sc r ip t io n : 
"Dan setengah daripadanya, bahwa disuruhkan la n g it  
menurunkan hujan, maka turun hujan. Dan disuruhkannya 
bumi menumbuhkan, maka tumbuh segala tumbuh-tumbuhan."
These lines reappear in the fo llow ing paragraph where they seem 
to be more appropriate. Furthermore, there are errors common 
to both manuscripts which are o f the kind one would expect in 
the oral transmission o f Arabic among non-Arabic speakers; the
1 ine:
٦ Transcrip tion , p .4.  ^ T ranscrip tion , p .28.
3 ii 2
FA JAHIDUHA QAD GHALAW °UTUWWAN1 
appears in the manuscripts as:
FA JAHIDUHA QAD GHALLAW °UTUWWAN. 2 
Another exampl e occurs in the a s tronomical diagram on page 108a 
of the t ra n s c r ip t io n ,  where Qalb is  substitu ted fo r  Kal\? in 
both manuscripts.
Where paragraphs and sentences appear in MS B, and not 
in MS A, they coul d be in te rp o la t io n s , ٠ with two exceptions.
In both these cases, the copyist o f MS B has f i l l e d  in what 
are obvious omissions in MS A; eg., MS A omits the l in es :
"Maka dimulai oleh Dabbat i tu la h  dengan mereka i tu .
Maka diterangkannya segala muka mereka i tu  hingga 
dijadikannya segala mereka i tu  seperti bintang yang 
sangat bercahaya." ؛؛ - 
which are c le a r ly  called fo r  in the preceding Arabic quotation. 
In the other instance, MS A omits :
"(atas pihak) meliputi Dia, atau 't ia da  didapat akan Dia 
oleh segala penglihat' dalam dunya, atau 't iada  didapat 
akan Dia oleh segala penglihat' atas p ih a k . . . "
VI
٦ T ranscrip tion , p .156.
 ^ NB. MS B, in th is  case, is  not vocalized.
٠* Qalb al-Asad is the s ta r Requlus in the conste lla t ion  o f Leo 
(Wehr, p .784): Kalb a l-K ab ir and Kalb al-Saqhir re fe r  to the 
conste lla tions o f Canis Major and Canis Minor. (Wehr, p .836) 
At th is  position on the chart i t  should be Canis, not Leo.
٠ See ea. pp. 42 and 76 o f the tra n s c r ip t io n .
Transcription, p.112.
Since th is  is  a l i s t in g  of f iv e  in te rp re ta t ion s  o f the phrase 
"tiada didapat akan Dia oleh segala peng liha t", the copyist of 
MS B had l i t t l e  d i f f i c u l t y  making the appropriate a d d it io n s .٦
Further evidence o f a l in k  between the two manuscripts 
is  afforded by an e rro r which occurs on page 58 of the tra n s c r ip ­
t io n .  In MS A the words ailmu fiqh were o r ig in a l ly  w r it te n  in 
the wrong place. The scribe o f MS B , who usually managed to 
circumvent the errors in MS A, c o rre c t ly  omitted the words 
where they were out o f place, but fa i le d  to in se rt  them in 
the correct place as was la te r  done in MS A.^
Since I have been using photocopies of the manuscripts,
I have not been able to draw on physical evidence, such as the 
colours and shades of the inks used, and subtle varia tions in 
handwriting. In the absence o f such additional evidence, I o f fe r  
the fo llow ing diagrammatical representation of the re la tionships 
between the manuscripts used.
ix
٦ Transcr ip tion , p. 160.
 ^ The words are w rit ten  in the margin of MS A (with reference to 
the correct place) in what seems to be a d i f fe re n t  hand. One 
cannot be certa in  tha t the copyist did not make the correction , 
since the necessity o f w r it in g  in a confined space would change 










Sullam al-MustafidTn: B ibliographic de ta ils
The works on which the Sullam is  based
The Sullam is based on the Manzumat f i  '1-Tawbid by 
Ahmad al-Qushashi (d. 1660),٦ which is  a concise credal s ta te ­
ment in verse. A1-Qushashi' s pupil Burhan al-D in Mulla Ibrahim 
(d. 1690) composed a commentary on the creed in 1658, which was 
e n t i t l ed Qa$d a l - S a b i l Later in the same year, on the Shaykh's 
orders and at the reguest o f Syrian fr ie n d s , he composed an 
abridged version o f his own commentary which was simply 
referred to as Al-Sharfr al-$aghir?
The Manzumat conforms to the conventions which were 
becoming established fo r  th is  genre by the end o f the 12th 
century. By th is  time creeds such as the Fiqh Akbar 1, 4 which 
is a terse polemic aimed at the heresies of the K h a r i j i te s ,  
Qadarites, Jahmites, and Shic i te s ,  were no longer needed, 
although the doctrines of the Muct a z i l i t e s  continued to serve 
as a means o f introducing discussion o f relgious matters. In 
the place o f polemics there evolved catechisms which, while 
s t i l l  b r ie f ,  summarized the p r inc ipa l tenets of the fa i th
٦ See page. i .  2 Ib id .
٠* Hurgronje, Snouck. "Beschrijv ing van een Handschrift van 
Molla Ibrahim". Unpublished note.
4 See Wensinck. Musiim Creed, pp.103/4, fo r  an English 
t ra n s la t io n .
fo r  beginners. Examples o f creeds o f th is  nature are the Fiqh 
Akbar I I l J  the creed of Najm al-D in Abu Hafs a l-N a s a f i ,2 
and the short creeds o f Al-Ashcari ٠* and A1-Ghazzali.٠
On these foundations leng th ie r works were constructed - 
trea tises  which am plif ied, ju s t i f ie d  and defined the s im p lif ie d  
a r t ic le s  o f the creeds. This type o f work is  well represented 
by A1-Taftazani' s commentary on the creed o f A l-N asafi,^  and 
by the scholarly works o f A l-M a tu r id i؛؛ and A l-Juwain i.^  The 
Qa$d a l-Sabil performs th is  function fo r  the Manzumat f i  11 - 
Tawhid.
The Sullam is a rendering in to  Malay of the abridged 
commentary on the Manzumat, w ith supplementary references to 
the longer one, the Qa$d a l -S a b i l . The re la t ionsh ip  between 
the Sul 1am and these works is  c le a r ly  stated in the Sul lam 
i t s e l f :
"   manzumat Shaykh k ita  . . .  Ahmad (namanya), anak
Muhammad, orang negeri Medina, lagi qawm Ansari yang 
mahshur dengan ( bangsa) Qushashi... dan sanya telah sudah
٦ The so called Fiqh Akbar o f A l-S ha fici .  See Wensinck, op c i t .  
pp.265-8, fo r  a summarized English t ra n s la t io n .
2 See Macdonald, Theology, Jurisprudence, and Constitutional 
Theory, pp.313-22 fo r  an English tra n s la t io n .
 ^ Ib id ,  pp.294-302., fo r  an English tra n s la t io n .
٠ From the 2nd book of his Ihya1. Ib id ,  pp.302-12, fo r  an 
English tra n s la t io n .
Elder, A Commentary on the Creed o f Islam, fo r  a t ra n s la t io n .
٤ K ho lie f, Kitab al-Tawhid, in Arabic.  ^ A l la rd ,  Textes apol- 
ogetiques de fluw ain iV provides the Arabic and a French tra n s l.
disharahkan akan dia oleh t i lm idhnya dan khalifahnya 
Shaykh k i ta ,  Mulla 1 رمظ ف , dengan dua sharah... 
adalah salah suatu daripada keduanya terbesar daripada 
yang l a in . . .  maka kuperusah baginya suatu sharah yang 
menyatakan ma^nanya dengan bahasa k i ta ."^
This is  an adeguate statement o f the relationship 
between the works. I t  has not been possible to study the 
Arabic manuscripts w ith in  the l im i ts  o f th is  exercise.
Dating
The Sullam does not provide any in fo rmat i on as to i t s  
date of composit ion. However , the two commentaries on which i t  
is  based, were composed in 1658.
Many works are c ited in the te x t ,  most of which are well 
known re lig io us  t reat ises, such as the Insha1 a l-Dawa'ir of 
Ibn cArabf ( ر , ة0بم12ه .  the cflqTdat o f Al -SanusT (d . I4 8 6 ), أ  and 
the Jamic al -Kabir o f  Al-Suy u ti (d. 1505). However, one of  
the lesser known works c ited  is the MafatTh Sharh al-Masabifr.^ 
Brockelmann l i s t s  only one work o f th is  t i t l e ,  and gives the 
author as Yacqub cAfawi, a mystic o f the Jalwatiyya Order, who 
died in Scutari in 1736. I f  the date o f his death given by
٦ Transcr ip tion , pp.3/4. ح Brockelmann, G 1, 571.
أ  Ib id .  , G I I ,  323. 4 Ib id .  s I I ,  1 78.
ء T ran$crip t ion, pp.98/9.
Brockelmann is co rrec t,  and he l ived to a very old age and 
wrote the Mafatih as a comparatively young man, then i t  is  ju s t  
possible tha t his work was known in Aceh during the 17th century. 
I t  is  also possible tha t there is  another work of the same 
name and/or tha t the paragraph in which the c ita t io n s  occur is 
an in te rp o la t io n .
Another fa c to r  which may provide a clue as to the date 
o f the te x t  is  the use o f the use o f the phrase, radiya 'llahu 
canhu, which indicates tha t the person referred to is  dead, a f te r  
the name o f Ahmad al-Qushashi who died in 1660. The phrase is 
never used a f te r  the name o f his successor, Ibrahim (d. 1690.)
This suggests tha t the te x t  was w r it te n  a f te r  the death o f A l- 
Qushashi and before the death o f Ibrahim, i .e. between 1660 and 
1690, a date tha t is  d i f f i c u l t  to reconcile with the reference 
to the M afatib . ٦
The l in g u is t ic  evidence provided by the te x t supports a 
date o f composition in the 17th century. The language o f the 
te x t  bears marked resemblance to tha t o f the Ijikayat Aceh, the 
Sejarah Melayu (Raffles MS) and the Malay Burda, in the use of 
older forms, such as "dulapan", "belumpai", " te rbun i"  and 
"memunikan", and the archaic Sanskrit derivations such as 
"manusyia", "daruhaka", and "dosya". ٤
xi v
٦ A study o f the Arabic texts o f the commentary might prove 
useful on th is  po int.
٤ See Appendix I I  fo r  more d e ta i l .
In the process o f copying ٠ some o f these forms have been 
amended. This is  p a r t ic u la r ly  the case in MS B, where the 
language is more akin to tha t o f the la te  18th century works 
mentioned above.
Since the author of the Sul lam regarded Ahmad a l-  
Qushashi and Ibrahim as his masters, he was probably acquainted 
with 0Abdurra'uf o f Singkel, fo r  the la t t e r  was the pr inc ipa l 
d isc ip le  o f these men in Aceh, a f te r  his return in 1661. Under 
the patronage of the Sultanas Taj al-Alam Safi at al-D in Shah 
(1641-75)٦ and Inayat Shah Zakiat a l-D in Shah (1678-88), he 
exercised a substantial influence on the development o f Islam 
in Sumatra and Java.
From the evidence afforded by the l in k  with 0Abdurra 'uf, 
then i t  also follows tha t the t re a t is e  was w rit ten  a f te r  1661.^ 
I t  is  not easy to assign a la te s t  possible date o f composition 
as his influence persisted long a f te r  his death, although many 
corruptions were added to the body of teachings ascribed to him, 
in Sumatra3 as well as in Java.
XV
٦ She is named at the beginning of the M ir 'a t  a l -T u l la b .
See Rinkes, Abdoerraoef van S ingkel, p .32.
 ^ He was already teaching, and presumably w r it in g  as w e ll ,  in 
Medina. However, we know tha t he preferred to use Arabic at 
th is  stage. See page xiV below.
3 Hurgronje, Snouck, The Achehnese, vo l. I I ,  p .18.
Thus the evidence strongly supports a date o f composition 
between 1661 and 1690.
Place of Composition
The te x t provides no information as to where i t  was 
w r it te n .  I t  would be reasonable to conjecture tha t i t  was 
w r it te n  in Aceh, since i t  was w r it te n  in the Malay language, 
and Aceh was the regional centre fo r  Malay works at th is  time. 
There is  a s l ig h t  p o s s ib i l i t y  tha t the work was w r it te n  in 
the Middle East by an e x -p a tr io t  Malay, and sent to Aceh. 
However, i f  cAbdurra'uf was personally involved, then i t  
would have been w r it te n  in Aceh, because o f the time fa c to r ,  
and because o f his apparent lack o f competence in Malay on 
his a r r iv a l in Aceh, which is  discussed below.٦ The l in k  with 
Al-Qushashi and Ibrahim strengthens the t ie s  with cAbdurra 'uf, 
and consequently with Aceh, since he was established in the 
kampung o f Peunajong on the r ig h t  bank o f the r iv e r  opposite 
the kraton in Aceh.^
There is  strong l in g u is t ic  evidence to confirm these 
hypotheses. There are many non-Malay words and grammatical forms 
in the Sul lam which are probably Acehnese.3 D e fin ite  exampl es
xv i
٦ See page * ٠* below.
 ^ Voorhoeve, "Bajan T a d ja l l i " ,  p .88.
٠* See Appendix I I  fo r  a detailed discussion o f the l in g u is t ic  
features o f the te x t .
are the word "empus" meaning "garden", "bagi" meaning "p a r t" ,  
and "ka lu t malut" which is  used o f a group o f people fussing 
about." There are also a considerable number o f Acehnese 
morphological and phonetic patterns, which are l is te d  in the 
Malay d ic t ionaries  o f Wilkinson and K linke rt - words such as 
"pantang", "pe rs ih ", and "bapa".
Authorship
In the f in a l  paragraph o f the Sul lam (MS A) i t  is 
stated tha t the scribes who wrote the manuscript were Lebai 
0Abdurrahim and his associate H a jj i  0Abdurrahman ibn al-Jaba. 
The author is  not mentioned.
There are clues as to his id e n t i ty ,  however. I t  is 
p la in  tha t the author was a man o f learn ing, and that he was a 
competent and meticulous tra n s la to r  o f A rab ic .٦ He demonstrates 
a general acquaintance with the works o f his masters, A l- 
Qushashi and Ibrahim, when he makes use o f the Bulghat al-Masir 
the Simt a l-M a j id , 3 and the Sharb Nasafiyyah,^ in addition to 
his intimate knowledge o f the works on which the Sul lam is 
based. I t  is  also c lear tha t he was well acquainted with the
٦ The general accuracy suggests a knowledge of Arabic grammar 
ra ther than a mere a b i l i t y  to transpose set phrases.
 ^ Brockelmann, G I I ,  514.
3 Ib id .
The Sharb Nasafiyyah is  not l is te d  in Brockelmann.
works and teachings o f cAbdurra 'uf, as is shown by his use of 
quotations from cAbdurra 'u f, s works.٦ He was probably w r it in g  
between the years 1660 and 1690. Final l y ,  he displays a 
knowledge of the prede lic tions of his audience, and a desire 
to establish rapport with them, by the amount of space devoted 
to the c o lo u r fu l,  p a r t ly  apocryphal t ra d it io n s  related to 
death and the Judgement.
The Sul lam is in fa c t  ascribed to CAbdurra'uf in the 
colophon o f Leiden MS Cod. Or. 8210,2 ( i . e .  MS B). This could 
represent a belated attempt to enhance the prestige of the 
work , in the same way th a t,  according to Drewes, the name of 
Bonang has been added to Javanese tre a t is e  popularly known as 
the Book of Bonang.^ A closer study of the issue, in the case 
o f the Sul lam, appears to support the a t t r ib u t io n  of the 
authorship to cAbdurra'uf.
To begin w ith , his long sojourn in the Middle East 
studying at the feet o f nineteen masters, meeting many other 
savants and m ystics,4 c e r ta in ly  equipped him with an adequate 
knowledge o f the Islamic sciences, and o f the Arabic language. 
His extant works bear f u l l  testimony to th is .  Some of these 
are: a simple tre a t is e  on Shafic i te  law e n t i t le d  M ir 'a t  a l -
See pagex*؛؛؟ below.
Voorhoeve, op c i t .  p .110.
٠* Drewes, The Admonitions o f Seh B a r i .
4 Rinkes, op c i t .  pp.27/8.
J u l la b ; Tarjuman a l-M usta fid , a rendering o f Al-Baydawi's 
commentary on the Qur'an, Anwar a l-Tanzil wa Asrar a l-T a 'w i l ;  
Bayan al-ArkanJ  an elementary book on re lig io us  du ties; c Umdat 
a l-  Muhtajin, 1 on the mystical a c t iv i t y  called "su luk"; Bayan 
T a ja l1i , on what w i l l  happen a f te r  death; Daqa'iq a l-H uru f, 
which, among other th ings, is  an in te rp re ta t io n  o f two lines 
o f verse of the mystic Ibn cArabi.
The adequacy o f his Arabic is  demonstrated by his 
t ra n s la t io n s .2 Indeed, according to Voorhoeve, his Arabic was 
be tter than his Malay when he f i r s t  returned to Aceh. He had to 
commission Katib Seri Raja bin Hamzah a1-A s j٢ and Faqih 
Indera Salih to render his work Lubb al-Kashf wa '1 -Bayan lima 
Jarahu '1-Muhtadar bi l l - CI,yan in to  Mai ay. ٠* His knowledge was 
broadly based, and even i f  he did not produce much tha t was 
o r ig in a l ,  he performed the function of the transmission of 
Islamic doctrines very ably.
cAbdurra' u f ' s re la tionsh ip  with Al-Qushashi and Ibrahim 
is c lear. He must have been an outstanding pupil fo r  Ibrahim to 
delegate to him the task of propagating the Shattariyyah Order 
in the Archipelago.
He commenced th is  task on his return to Aceh, and wrote
xix
٦ Voorhoeve, op c i t ,  pp.109,111,112.
2 There are errors in his Tarjuman al-Mustafid . See page x x v f  
 ^ Voorhoeve, op c i t .  p. 89/90.
and taught there u n t i l  his death around 1693. In his works 
he demonstrates a genuine desire to protect the u n in it ia te d  
from the dangerous misconceptions tha t a premature 
acquaintance with mystical ideas could breed:
"Bahawa ada-lah kami suatu kaum [ i . e .  $٧۴٦] yang 
haram memutalacahkan segala k itab kami, yacni 
apabila tiada ia tahu akan segala i s t i la h  mereka 
i tu .  Maka sa-yogianya-lah jangan dimudah-mudahkan 
segala perkataan mereka i t u ,  karna kata mereka i tu  
saperti kata Tuhan mereka i tu .  Maka satengah daripada 
segala kata mereka i tu  mutashabihat, maka barang 
siapa mengambil macnanya saperti macnanya yang macru f 
pada antara segala ahl a l-z a h ir ,  nescaya jad i k a f i r
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A catalogue of his works^ re f le c ts  his concern fo r  the s p i r i t -  
ual welfare of the common man - especia lly  books such as the 
M ir 'a t  a l-T u l la b , the Bay^n al-Ark^n, and the Bay^ n T a j a l l i ,  
which were mentioned above.و
I t  was the practice fo r  Shaykhs to delegate l i t e r a r y  
tasks to the ir  subordinates. For example, Al-Qushashi had 
lb r5h^m w rite  the abr idged commentary , the Sharb a l-$agh ir .
In the same way IbrahTm may have ordered cAbdurra'uf to render
٦ Johns, "Daka'ik a l-H uru f" ,  p .56.
ح Voorhoeve, op c i t .  pp.108-116, and Rinkes, op c i t .  pp.32f. 
ق See page x ix  above.
م Hurgronje, Snouck. "Beschrijv ing van een handschrift van 
Moll a Ibrahim".
his commentary on the Manzumat in to  Mal ay. Rinkes says that 
Ibrahim sent 0Abdurra'uf his Kashf al-Muntathar lima Jarahu 
11-Muhtadhar, which the Malay duly adapted to correct the 
be lie fs  o f the Sumatrans with re la t io n  to death.٦
I t  seems highly probable tha t i f  0Abdurra'uf did not 
w r ite  the Sul 1am, himself, he delegated the task to a d isc ip le  
in his immediate v ic in i t y . ^  In th is  connection i t  is  useful 
to compare the Sul lam with works d e f in i te ly  by 0Abdurra 'uf, 
in p a r t ic u la r  the published ones; the Daqa'iq a l-H uru f, the 
Tarjuman al-Mustafid Anwar a l-Tanzil wa Asrar a l - T a 'w i l , and 
Bayan T a ja l1i .
In the Daqa1iq 0Abdurra'uf displays a comprehensive 
knowledge of the mystical sciences, presenting a coherent and 
well developed in te rp re ta t io n  o f the metaphors used by Ibn 
cArabi. The work is  addressed to people well advanced in 
re l ig io us  studies: whereas the Sullam, on the other hand, is 
more appropriate fo r  beginners. In th is  la t t e r  work, passing 
reference only is  made to mystical metaphors.
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NB. In one of these s tor ies  the Devil attempts to confuse 
the deceased by conjuring up " re la t iv e s "  who t e l l  him l ie s  
concerning the a f t e r - l i f e .  Cf. t ra n s c r ip t io n ,  pp.83-4. Rinkes,
٤ In MS A fo l . l6 2 v .  11.2 is  the word " tu run ", used to_translate 
yahbitu. Abdurra 'uf, in th is  context in the Tarjuman(p .13) 
used "gugur", and "gugur" has been w r it te n  in in the margin 
o f MS A, possibly by someone with an intimate knowledge of 
the Tarjumajn. The "correction" may have been made o r ig in a l ly  
by Abdurra'uf.
The Sul!am contains an exposition o f taw h id3 the 
doctrine o f the un ity  of A llah , which is  defined:
" . . .y a cni membangsakan Haqq ta cala kepada s i fa t  
wahdaniyyat pada ketuhananNya dengan iq ra r  akan 
la  i la h a  i l i a  ' l la h , lag i mentasdiqkan akan yang 
di kandungnya." ٦
Tawhid is divided in to  four le ve ls , which are epitomized in 
the formula la  i la h a  i l i a  , l la h . This doctrine is an important 
element in the teachings o f cAbdurra‘ u f ,  which the la t te r  
inherited , in part a t le as t,  from Al-Qushashi and Ibrahim. In 
the Daga1iq^ the same four levels o f taw h id are discussed ( in  
more d e ta i l ) ,  i l lu s t ra te d  by the same Qur'anic quotations.
I t  should be noted a lso, how in the Daga1iq cAbdurra 'uf, 
in his d e f in i t io n s  o f the various levels o f taw h id , uses a 
sentence which is  v i r t u a l l y  id en tica l with tha t used in a 
tra n s la t io n  o f an Arabic quotation in the Sul 1am:
" ia  i tu  menafikan ketuhanan daripada segala yang 
lainnya daripada A llah , dan mengithbatkan dia kepadaNya.
In the Sul lam the sentence is  used to trans la te  a general 
statement concerning taw h id , while in the Daga1iq the 
sentence is used to introduce each level o f taw h id .
A fu r th e r  correspondance is  d iscern ib le  between
xx i
٦ T ranscrip tion , p .12.
٤ Johns,op c i t .  pp.144-6.
٠* Ib id ,  p .144. Cf. t ra n s c r ip t io n ,  pp.14-5.
cAbdurra 'u f‘ s
"Maka adalah mati i t u  dua bagai ٠ suatu ik h t iy ^ r i  
namanya, kedua mati i ؟l t i r a r i  namanya, maka adalah 
yang dikehendaki d is in i  m a t i . . . . . '٠٦ 
and the Sullam's
"Bermula mati i tu  atas dua bagai: suatu mati ik h t iy a r i  
namanya؛ kedua mati i d t i r a r i  namanya. Maka yang 
dimaqsud d is in i  m a t i . . . . " ^
The co d ic i l  o f the Sullam, which concerns mysticism, 
could well be cAbdurra 'u f's  work. There is  nothing there which 
negates th is  p o s s ib i l i ty .  The Sha£tariyyah form of the dh ik r , 
which is based on the fo rmula la ilaha ilia  ' llahد is  likened 
to a seed which, i f  proper ly  planted by a competent person, 
w i l l  develop to i t s  f u l l  p o te n t ia l .3 Here again, in the Sullam 
the metaphor is  given generally and b r ie f ly ,  while in the 
Daqa'iq i t  is  developed to i l lu s t r a te  the predispositions of 
the essences in the state o f immanence.
This evidence suggests tha t both works were w rit ten  
by the same person. They have a common doctr ina l basis in the 
teachings o f the Sha^ariyyah Shaykhs, and since 0Abdurra'uf 
was the leading exponent o f the Order in Aceh, i t  would be 




٦ Johns, op c i t .  p .150. 
ح T ranscrip tion , p .123.
cAbdurra 'u f's  rendering o f Al-BaydawPs commentary on 
the Qur'an, the Tarjuman al-Mustafi~d, is  another f r u i t f u l  
source fo r  comparison with the Sullam. There are d e f in i te  
correspondences between the Qur'anic c i ta t io n s  in the Sullam 
and the trans la tions  o f the Qur'an, with th e ir  attendant 
commentaries, in the Tarjuman. Compare the fo llow ing c i ta t io n s  
o f Surah 33:72; the f i r s t  is  from the Sul 1 am, the second, from 
the Tarjuman:
( i )  " -----bahwasanya hendak Kami tanggungkan amanat,
[ya°ni segala sembahyang atau 1 ainnya daripada segala 
perbuatan yang berpahala mengerjakan d ia , dan berdosya- 
nya meninggalkan d ia , atas tu juh ] petala la n g it  dan 
bumi dan segala buk it .  Maka enggan sekalian i tu  
menanggung d ia , dan takut ia daripadanya."1
( i i ) " . . .bahwasanya Kami suruh tanggung amanat, [yacni 
segala sembahyang dan lainnya daripada segala perbuatan 
beroleh pahala berbuat d ia , atas tu ju h ] petala la n g it  
dan bumi dan bu k it .  Maka enggan sekalian in i  menanggung 
dia dan takut ia akan d ia ."^
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A close study o f the re la t io ns  between the trans la tions  
is  not especia lly  enlightening. Neither tra n s la t io n  is  more or 
less accurate than the other. Sometimes d i f fe re n t  glosses are
٦ T ranscrip tion , p .8. 
 ^ Tarjuman, p .428.
added, and synonyms substitu ted. I f  anything, the anonymous 
author omits the glosses which b e f i t  the Tarjuman, as a 
commentary; eg., cAbdurra'uf presents Surah 57:3 as fo llows:
"Ia jua Tuhan yang awwal [daripada t ia p - t ia p  suatu dengan 
tiada permulaan], dan yang akh ir [kemudian daripada t ia p -  
t ia p  suatu dengan tiada berkesudahan], dan yang zahir 
[dengan segala dal i 1 esa], dan yang batin [daripada 
didapat oleh segala pancaindera]." ٦ 
The Sul 1am simply presents a tra n s la t io n  o f the verse:
" la  jua Tuhan yang pertama dan yang akhir dan yang zahir 
dan yang b a t in . " 2 
In the in te rests  o f s im p l ic i ty  perhaps, the Sul 1am transla tes 
the nadh iran in Surah 25:1 by "m enceriterai" ٠ while the 
Tarjuman has "bertakuti segala hamba Allah ta cala daripada 
syiksa A l la h ." ٠* The la t te r  t ra n s la t io n  is  more accurate, as i t  
is  also in the case of Surah 2:74, where y a h b itu is  translated 
by "gugur", and the Sul lam has " tu ru n " .4 The Tarjuman is not 
without e rro rs , however, as Snouck Hurgronje has pointed out 
in the case o f Surah 33:20.؟* cAbdurra'uf also confused the
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٦ Tarjuman, p .538. NB. In th i^  instance ^Abdurra 'u f  makes no 
attempt to gender Al-Bay^ w i ' s  commentary: ء
( وحم دوه \) هابمف عى با ؤ ^ د مو اد مك حمق حث ي،ه ئ ا موب د يامز دك وامح(ولابا)زكاق
دلد وقذد\ل إي اذرحصا «طهةد\آم ص موصا وا ص ءا ذو مذلا بن٠١  wv>j بعد  
صنع، ' ه ا سم ي ب ب و ن تمي ه قب د \ نم \م_ءمإدافاا او الد ب آ ١١٠٠ جا- و ١١١ ذ زص\ ذ احمه \نم و
\ لمشء\د م ومادءد\ مو هد ينكل ٠ ل ردنبأ ا-ا؛د'ادءءفح يذغبئ اذلخ دف بكتجهيا
١، رد\اف قك د ك و ء ش٧ ١ب سحمخ ن ن ا وحمو او الاي ز ٠٠١ صع ص
ومممز نمدصط مجحمي ى ل \حمم ى م
2 Transcrip tion ,  p .14. و Ib id ,  p .7. Tarjuman,p .365.
٠ Transcrip tion ,  p .8. Tarjuman, p .13. NB. The meanings of  the 
words may have changed s l ig h t l y since the 17th century.
أ  Hurgronje, Snouck, Achehnese, v o l . I I ,  p .17.
the s im ila r  Surahs 57:21 and 33:133; one begins with  S a b iq u, 
and the other with  S a v i°u s which he has translated  by "besegera" 
and "dahului"  re sp e c t ive ly .٦
The tendency shown in  the Sul lam fo r  the trans la tions  
to  fo l low  the Arabic te x t  more closely  is  i l lu s t ra te d  in  the 
fo llow ing  example o f  Surah 6:103:
\_Lci tu d r ik u h u  , l-a b ^ a ru  wa huwa yu d v iku  , l-ab§ara~\
Compare the Tarjuman's
" . . . t ia d a  melihat Dia segala mata didalam dunya dan 
Ia jua melihat segala mata,"2 
with  the Sullam's
" . . . t ia d a  dapat akan Dia oleh segala penglihat dan Ia 
mendapat segala penglihat." '*
A l l  th is  evidence that , e ith e r  cAbdurra'uf wrote the 
Sullam between the years 1660 and 1690, probably at the request 
of  IbrahTm, or that i t  was w rit te n  by one of  0Abdurra 'u f's  
subordinates, and perhaps under his supervision.
٦ Tarjuman, pp.541 and 68.
2 Tarjuman, p . 142.
3 Transcr i p t ion, p .160.
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The structure  of the Sullam.
The structure  o f  the Sullam was dictated  by the 
Manzumat which, as was stated above,٦ is  a typ ica l  example of 
Islamic credal statements. Like the famous creeds, the Fiqh 
Akbar 111^ and the cAqidat o f  A l-N asa fi,^  i t  is  a kind of 
catechism dealing with  subjects such as: knowledge, the 
Creator, and His a t t r ib u te s ,  the B e a t if ic  Vision, the re la t io n ­
ship between Allah  and man, the prophets and th e ir  teachings, 
and reward and punishment a f te r  death. While the 17th century 
Manzumat merely reformulates much of these old creeds, certa in  
subsequent trends appear to  have exercised an important 
influence  on i t s  structure .
Al-Ghazzali wrote a creed structured  on the twofold 
confession of  fa i th  la ilaha ilia  ' llah. Thus, the creed was 
divided in two ; the f i r s t  h a lf  dealt with  the tenets of fa i th  
re lated  to  A llah ,  His essence, His a t t r ib u te s ,  and His acts.
The second h a lf  dealt with  prophecy, and especia lly  with  
Muhammad, and the messages of  the prophets, such as th e ir  
teachings concerning eschatological matters. The creed of Al-  
Nasafi shows signs of th is  systematizing trend in  the composition 
o f  creeds, in  the importance given to  the doctrines  concerning 
A llah .  In the creed of Al-Qushashi the twofold d iv is ion  is  even
٦ See page x i .   ^ See ٦ page x i i .  
^ See  ^ page x i i .
٠ See Wensinck, op c i t .  pp.270-74.
more apparent. With the exception o f  Chapter 7, which deals 
with  A lla h 's  re la tionsh ip  with  man, which one would consequently 
expect to be in  the f i r s t  h a lf ,  the f i r s t  f iv e  chapters 
are re lated  to  A llah ,  the next one to  the prophets, and some 
o f  the remaining chapters to  the teachings ascribed to  the 
prophets.
The trend towards greater systematization  resulted  in 
the subdivision  of the two main categories in to  necessary, 
impossible, and contingent items. The e a r l ie s t  extant example 
of th is  method is  found in  the creed of  Qadi c Iy a ^ J  though the 
contingent category is  missing. A f u l l y  developed example is  
the Umm al-Barahin  of Al-Sanusi,^  with  which the author of the 
Sul 1am is  obviously well acquainted.^
This increasing systematization  of  the creed was 
accompanied by an increasing re liance  on ra tiona l argumentation 
as opposed to reference to the Qur'an and hadith as the only 
sources of proof. As one would expect, in  a work fo r  compar­
a tive  beginners, the Sul!am re l ie s  heavily  on these t ra d it io n a l  
sources. However, in places, the log ic  o f  the "reader" is  
appealed to as a proof; fo r  example, the reply  to the Muct a z i l i t e  
assertion  tha t  Allah  speaks in the sense tha t  He makes other
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٦ Wensinck, op c i t .  pp.272-3.
 ^ Ib id ,  pp.275-6, fo r  summarized English version.
٠* The work is  quoted in  the te x t ,  pp.17 and 35a o f  t ra n sc r ip t io n .
things  speak, is  tha t  His a t t r ib u te  of  speech would, in  that  
case, belong to  the medium o f  His speech rather  than to  
Him selfJ
The Manzumat is  divided  in to  f i f te e n  chapters [o r  fuqul] ,  
in  the fo llow ing  order:
1. Introductory  eulogies.
2. On what is  necessary in  regard to Allah. [doctr ine
of  tawhid]
3. On the eternal a tt r ib u te s  [the  f ig u ra t iv e  a tt r ib u te s  
only]
4. On what is  impossible in  regard to  Allah.
5. On what is  possible  in  regard to  Allah.
6. On the names o f  Allah .
I I —  7. On what is  necessary, impossible, and permissible in
regard to the prophets.
8. On acqu is it ion  and c a p a b i l i ty .  [The Sunnite comprom­
ise solution  o f  the problems of  predestination  and 
f r e e w i l l ] .  This chapter would be expected in Category
9. On the d iv is ions  of  understanding.[i.e .  the concepts 
of necessary, impossible and perm issib le .]  NB. In 
Al-Sanus'T's creed these categories are established 
at the beginning of the work.
٦ Transcr ip tion ,  pp.15/6.
٠٢- 10٠ On the signs o f  the approach of the Day of Judgement 
Mahdi, D a j ja l , c Isa, Yajuj and MajiJj, the r is in g  of 
the sun in  the west, the emergence of  the Dabbat, 
the sounding of  the trumpet.
1. On what w i l l  be encountered a fte r  death:- in te rroga t  
ion by Munkar and Nakir, the rewards and punishments 
of  the grave, the resurrection ,  the Balance, 
exemplary punishment, the Bridge.
12. On Heaven and Nell.
13. On the B e a t if ic  Vision,  [ inc lud ing  section  on the 
necessity of  fa i th  in  the teachings of  the prophets]
14. On the death of  Death.
15. On the guidance and desertion  of  Allah .
The Sul lam is  based on the Manzumat in  the way Snouck 
Hurgronje states  below:
"A Malay kitab  is  a work derived or compiled from Arabic 
sources; as a ru le  only the in trod uc tio n ,  the conclusion, 
and a few passing remarks are the work of the "author", 
the rest  being mere t ra n s la t io n . " 1
Thus the Sullam begins with  a prolegomenon by the 
t ra n s la to r  in  Arabic and Malay, and then launches in to  the 
tra n s la t io n  proper in  the fo llow ing  manner: a l in e  or two from
X X X
1 Hurgronje, Snouck, op c i t .  p .7.
the Mangumat is  given in  the Arabic, followed  by a l i t e r a l  
tra n s la t io n  in to  Malay. Next there  is  often  an explanatory 
gloss, especia lly  i f  the concepts being translated  are d i f f i c u l t .  
Occasionally th is  is  followed by fu r th e r  commentary, perhaps 
in  some cases a tra ns la t ion  of Ibrahim's  comments. Here is  an 
example of the pattern:
"THUMMA TULU°U 'L-SHAMSI MIN MAGHRIBIHA 
WA MAN°U IMANIN LI MU'MININ BIHA,
art inya :  'Kemudian dari i tu  maka t e r b i t  matahari daripada 
maghribnya, dan tertegah  manfacat iman [pada ketika  i t u ]  
bagi yang percaya [akan Allah  dan akan Rasul A llah ]  sebab 
melihat yang demikian i tu . " ^
At times the commentary digresses to  such an extent tha t  the 
basic te x t  is  well nigh submerged in  a welter  of  t ra d it io n a l  
stories  as happens in  the sections on eschatology.
xxxi
٦ Transcrip tion ,  p .96.
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I t  is  d i f f i c u l t  to  reconstruct the s p ir i tu a l  and 
physical context of  the Sul 1am fo r ,  while  a considerable 
volume of re l ig io us  l i te ra tu re  from 17th century Aceh has 
survived, contemporary chronicles  such as the flikayat AcehJ  
provide only fragments of  information  on re l ig io us  matters 
in  general. This data has to  be supplemented by the use of 
analogy and the example of la te r  times. For instance, in  
re l ig io u s  education, comparison with  la te r  practices  offe rs  
a useful guide because of  the conservatism typ ica l  of 
re l ig io u s  teachers.
Aceh in  the 17th century was a bustling  Islamic port,  
frequented by merchants from many states. I t  was "the gate 
to  the Holy Land" fo r  the Muslims of the Archipelago, and a 
regional centre fo r  Islamic studies. In th is  capacity i t  
attrac ted  foreign  scholars who contributed  la rge ly  to the 
constant re -v i ta l iz a t io n  and d ire c t io n  of  Acehnese Islam.
A dominant theme of  17th century Islam in  Aceh was the 
mystical in te rp re ta t io n  of  Muhammad's message. Mysticism, i t  
would seem, had permeated the consciousness of  a l l  educated 
Muslims to  the extent tha t  most were members of  re lig io us  
orders. Since the practice  o f  mysticism is  fraught with  as 
much danger as reward, i t  e l ic i te d  much a tten tion .
Background notes on Aceh
٦ See ٦ page v i .
This p a rt ic u la r  subject has been given considerable 
a tten tion  by h is to r ians .  However, the debates on mystical 
matters are only marginally  re levant to  the context of  the 
Sul 1am, which is  directed  towards an less sophisticated  
audience. The u n in it ia te d  were to  be protected from contact 
with  mystical doctrines  because o f  the very real p o s s ib i l i ty  
o f  misconception on th e ir  part.  The great mystic Shams al-Din  
emphasizes th is :
"Maka kalau kamu bukakan cilmu macr i f a t  Allah  dan rahsia 
in i  pada yang tiada  harus akan tempatnya, nescaya 
diturunkan Allah  ta cala mertabatnya daripada pangkat 
ca r i f  kepada mertabat j a h l . . . " ^
0Abdurra 'uf, the probable author of  the Sul lam, and 
the princ ipa l f ig u re  in  the development of  Islam in  Aceh a fte r  
1660, held himself aloof  from such debates, and devoted himself 
to  his educating ro le .  Through him some powerful formulative  
influences  were brought to  bear. During the years 1642-1660 he 
was studying in Arabia, especia lly  in  Medina, where strong 
influence  was being exerted by one Fa؟ll Allah  al-Burhanpuri 
(d. 1620). This doctr ina l influence  was summarized in  the 
t re a t is e  Al-Tuhfa al-Mursala i 1 a Ruh al-Nabi (w rit ten  1590), 
which formulates the doctrine  of  the seven grades of  Being, 
deriv ing  them from Ibn cArab i's  grades. The Shaykhs of  the 
Sha^tariyyah Order were among those p a r t ic u la r ly  impressed
٦ Johns, ed."Nur a l-D aqa 'iq ,"p . l47 .
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by th is  work.
Ahmad al-Qushashi and Ibrahim ins is ted  tha t  th e ir  
students have a f irm  grounding in  the basic dogmatics and 
eth ica l  tenets of  the fa i th  before they embarked on a study of 
mystical methods. This is  emphasized in  the Sullam, which is  
more concerned with  the elements of  the fa i th  expressed in  the 
creed than with  mysticism:
"Bermula apabila memadailah man^um Shaykh i tu  daripada 
pihak i ct iqad  kepada Allah  ta ca la , . . .maka barang siapa 
hendak menjalan-jalan  kepada Allah  ta cala atas ja lan  
ah li  Allah  kemudian daripada ia berjabat kepada 
i ctiqad  i t u ,  maka.. . " ٦
While fo r  a pic ture  o f  one area of  the general re l ig io us  
climate  we have abundant sources, fo r  a pic ture  of  the physical 
and social se tt ing  of  these t re a t is e s ,  the s itu a t io n  in  which 
they were studied and composed, we are forced to  re ly  on a few 
sup e rf ic ia l  remarks in  the Ijikayat Aceh and other contemporary 
w rit in g s ,  and analogy with  the t ra d it io n a l  schools of  the 
Arachipelago, as they were at a la te r  date.
F i r s t ly ,  re l ig io u s  education, which is  f a i r l y  uniform 
throughout the Islamic w orld ,2 is  p a r t ic u la r ly  important in 
countries  where conversion is  incomplete. Dutch scholars
٦ Transcrip tion ,  p .178.
2 Wertheim, Indonesian Society in  T ra n s it io n , p .202.
reported some large re l ig io u s  in s t i tu t io n s ;  in Java, fo r  
example, the pesantren at Tegalsari which had 252 pupils  in 
1877. ٦ Snouck Hurgronje records in  his study of Aceh؛؛ tha t  
some major scholastic  centres remained in Pidie, and around 
Kuta Radja. Aceh had suffered  serious decline  by th is  stage, 
in  comparison with  the grandeur of  the 17th century, when Davis^ 
reported tha t  the Acehnese had many schools.
With a constant interchange o f  pilgrim s  in  the c i t y ,  
the climate  was obviously  one in  which re l ig io u s  education was 
eagerly sought. Snouck Hurgronje reported, as la te  as the 19th 
century,
" There are many waqf-houses in  Mekka fo r  neighbours 
of  A llah ,  each belonging to  a special branch of  the 
Jawah (Indonesian) peoples. Among those best known are 
some commodious ones fo r  Acheh..."^
Schrieke says tha t  there is  no reason to  assume tha t  such 
foundations did not ex is t  in  e a r l ie r  times as w e l l .5 This surely 
is  an ind ica t ion  of  especial zeal on the part of the Acehnese.
X X X V
٦ Brugmans, Geschiedenis van het Onderwijs in Nederlandsch 
In d ie , p .6.
 ^ Hurgronje, Snouck, op c i t .  p. 26/7.
 ^ John Davis was the f i r s t  mate on James Lancaster's expedition  
to  Aceh , 1598-60. His journal is  in  Purchas, Pi 1 grimes, v o l .2, 
p .321.
٠ Hurgronje, Snouck, Mekka, p.255.
Schrieke, Sociological Studies, Pt. I I ,  p .248.
The names are known o f  a considerable number of  
foreign  scholars who sought out Aceh as a lu c ra t ive  and worthy 
place to  share th e ir  knowledge. For instance, Shaykh Muhammad 
Ja i la n i  ibn Hasan ibn Muhammad Hamid al-RanTri (not to  be 
confused with  his nephew) came to  Aceh in  1577 to  teach lo g ic ,  
poetry, rh e to r ic ,  dogma, and law. Then, in  response to  a 
demand fo r  teachers of  mysticism, he went to Mecca to study 
th is  branch of  science, and returned to  Aceh in  1588 to  teach 
i t . ٦ Schrieke mentions several more fore ign  scholars, such as 
Muhammad A zhari, Shaykh Abu ' 1-Khayr ibn Shaykh ibn Hajar, and 
Muhammad Yamani, a l l  from Mecca.٤
The volume of  re l ig io u s  l i te ra tu re  produced during the 
17th century bears witness to  the importance of such studies.
A sizeable surviv ing  portion  o f  th is  is  t ra n s la t io n  of Arabic 
work in to  Malay with  commentary, which was almost ce r ta in ly  
intended fo r  purposes of  re l ig io u s  education.
What form did re l ig io u s  education take in Aceh? The 
Hikayat Aceh records tha t  Iskandar Muda received in s tru c t io n  
in  Qu r 'a n re c i ta l  and the reading of kitabs  at the age of 
th i r te e n .3 The Taj a l-S a la t in  includes the advice tha t  in s t ru c t ­
ion in  re l ig io u s  practice  be commenced when the ch ild  is  th ir te e n .^
xxxv i
1 Iskandar, op c i t .  p .41.
 ^ Schrieke, op c i t . ,  p .248.
3 Iskandar, op c i t . ,  p.149.
٠ Lombard, Le Sultanat d 'A t je h , pp.53-4.
John Davis' passing remark supports the idea tha t  children  
received formal education. They probably began by learning  to 
re c ite  the Qur'an  in  Arabic c o r re c t ly ,  fo r  th e ir  prayers. This 
forms the beginning of Islamic education throughout the 
Archipelago.٦ In add it ion ,  they would be taught to perform the 
princ ipa l  r i tu a ls  c o rre c t ly  as well as the fundamental tenets of 
th e i r  re l ig io n  in  the form o f  a catechism. This elementary 
education was catered fo r  at the v i l la g e  le ve l.
The Sul 1am is  relevant to  a more advanced level of 
education. Taking la te r  practices  as a guide, i t  is  possible 
to  construct a te n ta t ive  pic ture  o f  the scene in  Aceh in the 
17th century.2Religious studies were conducted in  an in s t i tu t io n  
o f  the surau^type, which was a school complex consisting  of a 
mosque, accommodation fo r  the teacher, and dormitory accommodation 
fo r  the pupils . The la t t e r  cared fo r  themselves, earning th e ir  
keep by working the school's  land or by c ra f ts  or tradeswork. 
Their incomes would sometimes be supplemented by th e ir  fam ilies .
The school generally  revolved around i t s  teacher, a man 
with  a reputation  fo r  p iety  and learn ing, such as tha t  described 
in  the Sullam in  re la t io n  to  teachers of  mysticism.
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٦ Eg., Hurgronje, Snouck, op c i t .  pp.3-4, Wertheim, op c i t .  p .208.
2 See Geertz, "The Javanese k i j a j i "  in  Comparative Studies in 
Society  and H is to ry , 1959-60, 2:228-49.
٠* This is  Malay/Minangkabau term. Acehnese, rangkang; Javanese, 
pesantren.
"...hanya  disharatkan dalamnya bahwa ada ia  tahu akan 
hajat segala murid i t u ,  lag i menutut seperti yang 
d i tu n tu t i ,  lagi sejahtera  ia  daripada segala bidcat dan 
hawa, lagi memeri nasihat ia akan segala orang yang 
mengikut d ia ,  lagi menolong ia dengan hemmatnya akan 
orang yang menutut lagi menujukkan ia kepada orang yang 
te r le b ih  tahu daripadanya.. . " ٦
The Standard of  education offered  by such teachers 
would vary, but competition probably ensured high standards in 
the best schools. With g i f t s  and endowments from the pious,؛؛ 
and from pupils ,  and jud ic ious  trad ing,  the teacher could be 
qu ite  wealthy. I f  the school had a large  number of  pupils  he 
would have one or more assistants  who would give the students 
additional tu i t io n  where necessary, as well as superintending 
the dorm itories.
The pupils  were male,^ ranging in  age from adolescents 
to  adults .  A young man was s o c ia l ly  obliged  to  attend such a 
school, fo r  a while  at least.  Within the school, however, the 
only  ob liga tion  was to  behave in  a pious fashion. Lessons were 
not compulsory, and as courses were not designed form ally  one
XXXVi
٦ Transcrip tion ,  p.183.
 ^ Geertz, Religion  of  Java, says such contr ibutions  were counted 
٩ as zakat in  Java. p .178.
Although Aceh had several queens, there  is  no mention anywhere 
o f  females receiving  more than the most elementary education.
might stay as long as one l ike d .  I t  was customary fo r  pupils  
to pass from one school to another to benefit  from d i f fe re n t  
teachers with  d i f fe re n t  s p e c ia l i t ie s .  I t  was also common fo r  
students to s e t t le  down eventually  as the d isc ip les  of one 
man.
The core subjects taught were dogmatics^ and law, based 
on the Shafici t e  canons.؛؛ The medium of  in s tru c t io n  was Malay, 
which Lombard concluded was not challenged by Acehnese at  a l l  
in  the 17th cen tury .3 Snouck Hurgronje writes  tha t  a knowledge 
of Malay was comparatively rare in  Aceh at the beginning of  the 
20th century, but tha t  i t  was indispensable fo r  advanced r e l i g ­
ious stud ies;^  and th is  supports Lombard's conclusion. Apart 
from a knowledge of Malay, the student should id e a lly  be 
equipped with  the fundamentals of s ty le  and rh e to r ic ,  arithm etic  
( fo r  legal work in  connection with  land r ig h ts ,  e tc . ) ,  and 
astronomy ( in  connection with  re lgious  calendars, the d irec tio n  
of  the qib lah ,  e tc ) .  In add it ion ,  a knowledge of  Arabic was an 
important acqu is it ion  fo r  anyone desiring  a thorough understand­
ing of  his re l ig io n .  Other subjects studied were the science of 
Qur'anic commentary, o f  the Trad it ion s ,  and o f  mysticism.
Treatises  on these subjects ( k i ta b s ) were read ily
xxx ix
٦ Often based on the credal statement o f  Al-Sanusi.
2 Hurgronje, Snouck, op c i t .  p .9.
3 Lombard, op c i t .  p .54.
٠ Hurgronje, Snouck, op c i t .  p .4.
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ava ilab le ,  often  in  t ra n s la t io n ,  fo r  the benefit  of less 
schooled in s truc to rs .^  There appear to  have been d i f fe re n t  
approaches to  the study of  Arabic tre a tise s  in  Java and in  
Aceh. In Java, the practice  was fo r  the teacher to  re c ite  
a l in e  in Arabic, and fo r  the students to repeat i t ,  often  
with  a view to  memorizing i t .  Then the teacher would trans la te  
the l in e  in to  the local language and make the necessary 
explanations, which the students would w rite  down in  the 
margins of  th e ir  copies of  the book. In th is  way the student 
would "read" the whole book, learning  to  transpose constantly  
recurring  Arabic words and phrases in to  his native  tongue without 
knowing the Arabic language. The student might even be capable 
then, of  tra n s la t in g  from Arabic in to  his own language in  a 
subject he was well acquainted w ith ,  though bad errors  would 
occur and his voca lization  of the Arabic would be poor.؛؛؛
Probably MS C of  the Manzumat f i  ' 1-Tawljid was copied (or 
even w rit te n )  by someone taught Arabic in  th is  fashion.
Snouck Hurgronje reports  th a t ,  in  Aceh, th is  same method 
of  in s tru c t io n  was used in  the study of  Malay-language texts  at 
a more elementary le v e l,  and p a r t ic u la r ly  in  association  with
There is  a difference  of  opinion between Zoetmulder, Les Relig­
ions d 1Indonesie, (p .329) and Brugmans, op c i t .  p .6 concerning 
priva te  study by the student.
^ Hurgronje, Snouck, op c i t . ,  p .6.
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the assistant  teachers.٦ In Aceh, hcwever, a d i f fe re n t  approach 
was taken to the study of Arabic-language texts  by advanced 
students. The students mastered the Arabic language f i r s t ,  using 
manuals on Arabic grammar w rit te n  in  Malay.2 When they had 
achieved an adequate standard, they attended lectures, where 
they sat around the teacher in a c i r c le .  The la t te r  read the 
whole work through, with  i t s  commentaries, a f te r  which the 
students might ask questions.
The study of  mysticism was reserved fo r  those who 
showed special aptitude  fo r  i t .  On the basis of la te r  practice  
in  Java, we may conclude tha t  there  were small e l i t e  groups 
w ith in  the schools, taking  special lessons. The pesantrens 
provided the se tt ing  fo r  most mystical a c t iv i t y  in Java - such 
as prolonged fasts  and hyper-intensive  m edita tion .3 I t  is  most 
l i k e ly  therefore , tha t  the suraus of  17th century Aceh provided 
the same amenities.
The Sul lam would be a useful tool in  the educational 
system described above. The creed in  rhyming couplets would be 
rec ited  a fte r  the teacher, and memorized. The content rendered 
in  Malay and amplified  by the commentary,would be recited  also.
1 Hurgronje, Snouck, op c i t .  p .29.
2 Snouck Hurgronje discusses the method o f  learning  Arabic 
employed in  Aceh at a la te r  date. I t  appears well developed, 
and therefore  almost c e r ta in ly  was inherited  from 17th century. 
Achehnese, v o l . I I ,  p .7.
3 Geertz, op c i t .  p .182. and "The Javanese k i j a j i " ,p .239.
The number of  Arabic c ita t io n s ,  the quite  sophisticated  
discussions on dogmatics, and the inc lusion  of the b r ie f  
in troduction  to mysticism suggest tha t  the work was intended 
as a preparatory te x t  to  i n i t ia t i o n  in to  the Order fo r  in te r ­
mediate students. S t i l l ,  these students were not too advanced to 
appreciate the colourfu l stories  re lated  to the Day of  Judgement, 
or to  not need the guidance given in  the eth ica l section.
Conclusion
The Sullam al-M ustafid in  was not w rit te n  to  broaden 
the horizons of  knowledge, or to  deepen the understanding. I t  
was intended as a comprehensive summary of  the dogma of I s l am, 
the science Al-Ghazza^  called  " t he medecine fo r  heresy and 
b e l ie f " .  A f irm  grounding in  the subject was reguired before 
a Muslim could embark on more esoteric  studies.
The t re a t is e  has p a r t ic u la r  value fo r  the student of 
the h is tory of  Islam, fo r  the l ig h t  i t  th rows on Islamic dogma 
in 17th century Aceh. I t  provides a framework fo r  the evaluation 
of the mystical doctrines  and debates of  those more ambitious 
in the ir  r e l i g ious aspirat ions. And i t  provides a valuable 
p ic tu re of the kind of  eschatological fo lk lo re  which the common 
people found espec ia lly appealing.
System of T ranscr ip t ion .
The t ra n sc r ip t io n  of  these manuscripts is  made complex 
by th e ir  b i- l in g u a l  nature. A ll  the sections and words in  i t a l i c s  
are Arabic, while  the rest  is  Malay, or ra ther  kitab  Malay.
I have employed two t ra n sc r ip t io n  systems, one fo r  
purely  Arabic words. Words which, although used in  the Malay, 
are derived from Arabic I have presented under the Arabic system 
(minus vowel signs), since th is  enables the reader to  check 
th e i r  meaning in an Arabic d ic t io n a ry .  Furthermore, i t  is  not 
known to  what extent such words were accepted in Malay at th is  
period.
Arabic words which I judge to  be p a r t ic u la r ly  foreign  to 
Malay, or to be highly  techn ica l,  appear in  i t a l i c s  complete 
with  vowel signs, 
a) The Malay system
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Jawi Trans. Jawi Trans,
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Vowels are not indicated  in the manuscripts, apart 
from some long vowels, and those of  unusual or ambiguous terms 
I have not shown vowel lengths in  the tra n s c r ip t io n .  Following 
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ci_> th t
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٤ kh d gh
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r s k
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y
Arabic sections are always vowel led in MS A, though not 
always in  MS B. The lengths of vowels are indicated  in  the 
t ra n s c r ip t io n .  The system is  as fo llow s:
Short Vowels Long Vowels
a 1 a Y
٦ 7  ٦
u ^  u ^
Notes on the T ranscr ip t io n .
1) The only abbreviations are the fo llow ing  eu lo g is t ic  phrases.
NB. I only abbreviate those tha t  occur frequently .
r .a .h .  ra d iy a  ' l la h u  °anhu (and, where appropriate, ra d iy a
, lla h u  °anhdj and ra d iy a  , l la h u  °anhuma. )
S.w.t. subhanahu wa ta ° a la .
s.a.w. § a lla  , l la h u  ° a la y h i wa sa llam a.
2) I have not given variant  readings in  the Arabic occurring  
in  MS B where these are mistakes, as is  usually  the case.
3) I have kept the footnotes  almost to  a minimum, because of 
the length o f  the te x t .
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Bi ' smi ' I l a h i  'l-ra h m a n i ٠l - ra h im . Al-hamdu l i  ' I l a h i
'l -w a h id i 'l - a h a d i ' l - f a r d i  'l-§am ad - "Segala puji-pujian
bagi Allah yang esa dengan dhat, lagi esa dengan ^ifatNya, lagi
tunggal, lagi Penghulu (yang diqa^ad kepadaNya pada segala
hajat.^)" ' l la d h i  lam y a 'l id  wa lam yulad صه  lam yakun lahu
k u f ii 'a n  ahad - "yang tiada beranak dan tiada diperanakkan, dan
tiada ada bagiNya sekufu' dengan seseorang juapun." Atynaduhuj
subhanahu wa ta ° d la 3 °a la  ma haddna l i  hadha wa ma kunna l i
n ah tad iya  lau  la  an hadana ' l la h  - "Kupuji akan Dia, yang maha
suci dan yang maha tinggi, atas yang telah ditunjuki akan kita
(oleh Allah) bagi pekerjaan ini, dan tiada kita beroleh petujuk^
jikalau tiada ditunjuki akan kita oleh Allah." Wa 1l - § a la tu  wa
٠l-sa lam u ° a la  s a y y id ir ia  wa mawlana Muhammadi ٠b n i °Abdi ' l la h  -
"Dan rahmat Allah dan sejahteraNya atas penghulu kita, dan yang
mengempukan perkerjaan kita^, Nabi Muhammad anak cAbdullah."
Wa ° a la  a l i h i  wa q a h b ih i ' l -n iu ta k h a ll iq in a  b i  a k h la q i ' l la h  -
G
"dan atas segala keluarganya dan segala ؟ahabatnya yang 
berperangai mereka itu dengan segala perangai yang dikere^ai 
Allah." Amin - "Perkenankan." Alldh'umma - "Hai Tuhanku؛"
[Translator's Preface]
A: ...yang diqa§ad Allah pada segala B: ... yang
diqa§ad ia pada segala hajat"٠ This reflects an attempt 
to translate the gloss on §amad in Al-Baydawi's Anwar a l -  
T a m il  wa A s ra r a l - T a 'w i l , p. 422: a l-s a y y id u  r l-tm§mudu 
i la y h i  f i  ' l -n ja t ia 'id . rhe confusion has arisen because 
"penghulu" usually refers to Muhammad as in line 14 above.
An instance of unusual nasalization. See Appendix II<
Marginal note: ya^ni yang menyuruh kita٠
Amma ba°dus fa  lam3 ya a k h i,  cmna , l-m u fd iy a  i l a  , l -  
k h u lu d i f i  ' l - ja n n a t i  salam atu ' l - 'u q u d i °amna yuzighuha °a n i 
' l - h a q q i3 artinya: "Adapun kemudian dari itu, maka ketahui 
olehmu, hai syaudaraku, bahwasanya yang membawa kepada kekal 
dalam syurga itu, (ia itu) selamat segala i°tiqad daripada 
sesuatu mencendero ngkan dia daripada yang sebenarnya." Wa 
idhd  kdna 'l-a rn ru  k a d h a lik a , uajaba L'a layna  taqdimu hadha ' l -  
ci lm i  °  a la  g h a y r ih i mina ' l - 'u lu r n i  - "Dan apabila adalah 
perkerjaan itu demikian,^ niscaya wajiblah atas kita mendahulukan 
Cilmu ini atas lainnya daripada segala Cilmu." Wa qad §annafa 
' l - Cu lam dru f i h i  rnd y a k fin a  w in  k u tu b i , l-m a b s u ta ti wa , l -  
m u kh ta s a rd tij fa  ja z a ’ ahumu , lla h u  ° anna khayran^ - "Dan telah 
sudah dikarang oleh segala Culama’ pada Cilmu ini barang yang 
memadai akan kita daripada segala kitab yang besar-besar dan 
mukhtasar, maka dibalasi Allah kiranya akan mereka itu daripada 
kita dengan khayr."
Fa mina , l-m u k h ta g a ra ti manzurnatu shaykhina wa qudwatina  
i l a  , I la h i ,  ' l - °  a r i  f  i  b i r I la h i  j 'l-J 'Jam ili ' l-rmkjourmrrili > S a f i  
1l - D in i j  Ahmadi ,b n i Muhammadi 'l-M a d a n iy y i , l -A n s d r iy y i , l -  
s h a h ir i  b i 'l-Q u sh a sh i3  ^ - "Maka setengah daripada segala
A: ... seperti demikian. The "seperti" appears to be 
crossed out.
A: ... khayra °annd khayr.
؛>afi_' 1-Din Ahmad ibn Muhammad ibn CAbdannabi_ibn Yunus al- 
Badri al-Qudsi al-Yamani al-An§ari al-Qushashi al-Dajjani 
(d. 1660 AD). The work referred to is Manzumat a l-T a w h id . 
Brockelmann G. II p. 514.
Marginal note: menyebut namanya perturun.
ar itu manzumat Shaykh kita dan ikutan kita kepada؛؛mukhta 
(jalan) Allah, yang ° d r i f  b i  f l la h 3 yang sempurna lagi 
menyempur nakan, yang hening agamanya, Ahmad (namanya), anak 
iammad, orang negeri Medina, lagi qaum Ansari yang mashhur؛Mu 
dengan (bangsa) Qushashi." Wa h iy a  manzumatun w a jiz a tu n  wa 
um yang pendek dan؟mafhumatun m a jz iyya tu n - "Dan ia itu man 
mafhum, lagi memadai." Wa qad shara\idhd t ilm id h u h u  wa 
sharhayni دk h a lifa tu h u  shaykhuriaj Burhanu , l-D in  M u lla  Ib ra h im 
Qazmo.yni m ushtam ilayn i °  a la  ' l -h a q a r iq i  wa , l^ d a q a 'iq i j 
ahaduhuma akbaru mina , l-a k h a r i - "Dan sanya telah sudah 
disharahkan akan dia oleh t ilm id h n y s } ' dan khalifa'mya, Shaykh 
im keduanya,؟kita, Ilulla Ibrahim, dengan dua sharah yang Ca 
lagi menghimpunkan atas segala haqa’iq^ dan segala seni-seni 
masa’alah; adalah salah suatu daripada keduanya terbesar 
daripada yang lain."3 Ld k in  la  ya fukku  khatmahwia i l l a  fu h u lu 
,l - r i j a l i  , l -b a lig h ir ia  d a r ja ta  ' l-k a in a li - "tetapi tiada dapat 
menguraikan menterai keduanya^ melainkan segala laki-laki yang 
."sampai mereka itu kepada pangkat yang sempurna
Marginal note: yaCni muridnya.
B: yaCni iCtiqad.
Long commentary: '^a§d a l-S a b il (Brockelmann G II p. 514). 
Short commentary: A l-S harh  a l-$ a q h ir (Snouck Hurgronje, 
B e s o h r ijv in g  van een A ra b isch  h a n d s o h r ift  van M o lla  Ib ra h im ) . 
Unpublished note, ed. by P. Voorhoeve.
Marginal note: yaCni mengeluarkan segala masa'alah yang 
indah-indah.
Wa lamma kana , l-am ru k a d h a lika - wa q a l la  , l-rrru ta 'a h h ilu n a  
f i  b a la d in a  l i  d h d lik a - fa  ' s ta k h a r tu 1 , lla h a  m ira ran  an a j° a la  
laha sharhan. Fa j c f a l t u  laJna sharhan yubayyinu Tl-m a°na b i  
l is a n ir ia  - "Dan tatkala adalah pekerjaan itu seper ti yang 
demikian itu - pada hal sedikit orang yang mempunyai §ifat 5
kamal dalam negeri kita ini - maka menuntuti khayrlah^ aku 
kepada Allah dengan beberapa kali bahwa kujadikan^ baginya suatu 
sharah. Maka kuperusah baginya suatu sharah yang menyatakan 
maCnanya dengan bahasa kita." T a lib a n  l i  'l- th a w a b i min m a lik i  
yaumi , l - d i n i , wa r a j iy a n  an y a j°a la h u  laha sullam an l i  ' l -  10
t a l ib in a 3 fa  sammaytuhu ,Cullama ’ l - l f u s ta f id in a ' - "Pada hal 
aku menuntut bagi pahala akhirat daripada Tuhan yang mengempukan 
pekerjaan pada hari qiyamat, dan harap akan^ bahwa dijadikannya 
kiranya sharah ini akan tangga bagi segala orang yang t a l i b 3 
maka kunamai akan dia: Sullam  a l - i lu s ta f id in a ", artinya: 15
"tangga segala orang yang menuntut faedah".
Fa q u ltu :  qa la  ’ l-sha ykhu , rahimana , l la h u  b ih i  wa nafa°ana  
b i °u lu m ih i - ".laka kukata: telah berkata Shaykh, dikasihani 
Allah kiranya kita sekalian dengan dia, dan diberi manfa°at akan 20 
kita dengan segala Cilmunya," demikian bunyinya:
A : _ f  *-،a V_3 B ؛ o  Vi
B: yaCni kebajikan.







BI 'SMI 'LLAHI 'L-RAHMANI ,L-RAHIMs 2 
artinya: "Dengan nama Allah yang amat mur ah (dalam negeri 
dunya ini), lagi yang amat mengasihani (hambaNya mu min dalam 
akhirat itu jua)M, aku memulai kitab ini.
QALA ,L-FAQIRU ,L-MADANIYYU AHMADUJ 
AD°AFU °ABDIN FI ,L^ABIDI YUSHHADU3 
"Telah berkata faqir yang dalam negeri Medina kampungnya^ dan 
tempat jadinya, Ahmad namanya, yang sedaCif-daCif hamba Allah 
pada pemandangan dalam antara segala hamba Allah yang banyak," 
RAJI ,L-KARIMI °AFWAHU MADA ,L-ABADI 
LAHU WA MAN WALAHU FI KULLI ,L-SAN ADI,
"yang harap akan maCaf Tuhannya yang amat murah baginya,^ dan 
bagi yang mengiringi dia pada segala sanadnya," yang tersebut 
dalam kitabnya Simt al-Majid. ^
AL-HAMDU LI 'LLAHI BI HAMDI fLLAHI,
WA HUWA rLLADHI BI HAMDI HI NUBAHI -  
"Segala puji bagi Allah, (pada hal adalah puji itu serupa) 
dengan puji Allah, (yang telah memuji Ia dengan dia akan dhatNya) 
dan Ia itu (Tuhan) yang dengan puji akan Dia itu jua kita 
mengambil gah dan kebesaran."
rAl-Ou sh a s h i 1s Preface1 ]
Preface in MSS A117 is different It begins: Faslun wa 
h a d h ih i manzumatun f i  u § u li f l - d in . p. 366.
Capitals in italics indicate quotations from Manzumat. 
See Introduction.
A: kampungan.
NB. Malay neglects to translate mada ' l -a b a d i.
A l-S im t a l-M a jid  a l-J a m i0 l i  S a la s i l  A h l a l-T a w h id . 
Brockelmann G I I p .  514 and s II p . 535.
AHMADUHU SHU KRAN L I  MA AWLANA 
WA 'L-SHUKRU MAN NUN MINHU QAD HUBBANA - 
"Kupuji akan Dia pada hal aku shukur bagi yang telah diberiNya 
niSnat akan kita sekalian, dan adalah shukur itu niCmat 
5 '؛'11.daripadaNya yang telah dianugerahakanNya akan kita
WA NASHHADU ,LLAHA B I ANNA NASHHADU 
AN LA SIWAHU MIN ILAHIN YU°BADU - 
"Dan kupersyaksikan akan Allah bahwasanya aku naik syaksi akan 
bahwa tiada tuhan yang lain daripadaNya yang disembah".
10 HUWA ,L-ILAHU ,L-WAHIDU 'L-MANNANU
LAHU 'L-BACfi’ U 'L-JUDU WA 'L-IHSANU - 
ifat؟ "la jua Tuhan yang esa lagi memberi niCmat; bagiNya jua
."baqa^ dan sifat kemurahan dan berbaik3 
WA ANNAHU ARSALA HAQQAN AHMADA
15 - L I  KAFFATI ,L-KHALQI BA SHI RAN MURSHIDAN
Dan bahwasanya la jua (tuhan) yang menyuruhkan nabi (yang" 
bernama) Ahmad dengan sebenarnya kepada makhluq sekalian pada 
Ijalnya menceriterakan syurga, lagi menujuki segala hamba Allah
."kepada jalan yang betul
20
Bermula dikehendaki dengan katanya "kepada segala makhluq" 
itu, Camm pada semesta sekalian makhluq, masuk dalamnya segala
6
A not clear. I have added the last "yang". B: "Aku puji 
akan Allah ta^ala karena pada tyal dishukur bagi pemerian 
Allah taCala akan kami, dan shukur inipun kar unia daripada 
Allah tacala yang telah memer i akan kami."
MSS بمقا ؛  N.B. No glottal stop.
MSS: .زص لم .
yang dijadikan Allah dar ipada segala hayawan dan n a b a ta t3 ya°ni 
tumbuh-tumbuhan, dan jam adat, yaCni segala yang beku, karena 
zahir firman Allah taCala: L i yakuna l i  'l- ° d la m in a  n a d h ira n, 
artinya؛ "Supaya ada ia bagi sekalian Calam itu menceriterai^. 
Dan sabda Nabi s.a.w,: Wa u r s i l t u  i l a  'l - k h a lq i  k a ffa ta n  
artinya: "Telah disuruhkan aku kepada segala makl،luq sekalian, 
dan adalah tiap-tiap makhluq itu hidup, lagi tahu, lagi kuasa, 
lagi berkehendak, lagi berkata, dan jikalau ta fa w u t martabat 
hidupnya dan segala id ra kn ya sekalipun.
Maka setengah daripada segala yang menujukkan atas yang 
demikian itu, fir man Allah ta^ala: Wa in  min shay , in  i l i a  
yusabbihu b i  h a m d ih ij** artinya؛ "Dan tiada ada suatu itu 
melainkan mengucap tasbili ia dan memuji Dia". Dan firman Allah 
taCala: K u llu n  qad Ca lim a sa la ta h u  wa tasb ihahu , و artinya:
"Dan tiap-tiap sesuatu sanya tahu Allah akan duCanya^ dan 
tasbihnya."
Qur ' anj 25:1
B: ,..menceriterai neraka.
Al-Tirmidhi, S ahih j Kitab 19, (Siyar), Bab 5. Wensinck, 
vol. 2, p. 73.
Q ur’an, 17:44 
ذ Q ur'an , 24:41
MSS: دامم ث  NB. No glottal stop.
Dan firman Allah ta^ala, pada mengliikayatkan segala 
mereka itu yang berbantah dengan segala anggota mereka itu 
^ d a  har i qiyamat: Wa qa lu  l i  ju lu d ih im :  l i  ma shahidtum  
°a la yn a ? إ  artinya: "Kata mereka itu bagi segala kulit mereka 
itu: karena apa kamu naik syaksi atas kami?" Qalu: antaqana 
' l la h u  , l la d h i  antaqa k u l la  s h a y 'ir i j^  artinya: "Kata mereka 
itu: telah dijadikan berkata kami oleh Allah yang menjadikan 
berkata tiap sesuatu."
Dan firman Allah ta^ala: Inna  °aradna , l-am anata aa la  
, l-sam aw ati wa ' l - a r d i  wa ' l - j i b a l i ;  /٠ abayna an yakm ilnahd  
wa ashfaqna minhdy و artinya: "Bahwasanya hendak Kami 
tanggungkan amanat, (yacni segala sembahyang atau lainnya 
daripada segala perbuatan yang berpahala mengerjakan dia dan 
berdosyanya yang meninggalkan dia،) atas tujuh petala langit 
dan bumi dan segala bukit. Maka enggan sekalian itu menanggung 
dia, dan takut ia daripadanya." Dan firman Allah ta^ala: Wa 
inna  minha la  ma y a h b itu  min kh a sh ya ti ' I l a h iمو artinya: "Dan 
setengah daripada batu itu niscaya turun*’ ia daripada takutnya 
akan Allah."
Q ur'an , 41:21 
" 41:22 
" 33:72
This definition ©f amanat appears in A l-Q u r ’ an a l-K a r im , 
p.428.
Q ur'an , 2:74 
Margina
rather than "turun" in his A l-Q u r 'a n  a l- i 'n r i-a 3 p.13.
٥ l note: ya^ni gugur. NB. ^Abdurra’^ f uses "gugur"
Dan sabda Nabi s.a.w.: J a ° a ltn  la  amurru b i  h a ja r in  wa 
la  s h a ja r in ,  i l ' l a  q a la : 'l-s a la m u  °a la y k a 3 ya ra s u la 'l l a h j1 
artinya: "Jadilah aku tiada lalu kepada batu dan pohon kayu 
melainkan berkata ia: A l-sa lam u °a la y k a , ya ra s u la  , l l a h " .
Dan sabda Nabi s .a .w.: ila min shay , in  i l i a  ya°lamu a n n i ra s u lu  
, l la h i  i l i a  k a fra tu  , l - j i n n i  wa 'l - i n s i j  ^ artinya: "1’iada ada 
sesuatu melainkan tahu jua ia akan bahwasanya aku rasul Allah, 
melainkan segala kafir jinn dan manusyia." Dan sabda Nabi 
s . a.w.: Ma bayna , l-s a m a 'i wa , 1-ard.i i l i a  ya°lamu ann i 
ra s u lu  1l l a h iرو artinya: "Tiada ada antara langit dan bumi itu 
melainkan tahu ia akan bahwasanya aku rasul Allah." Dan inilah 
setengah daripada segala yang menujukkan atas tiap-tiap makhluq 
itu hidup, lagi tahu, lagi kuasa, lagi berkehendak, lagi berkata.
Maka dengan kata ini niscaya ؟all sekalian itu diberati 
dengan sekira-kira ^alamnya dan qadarnya dan martabat kamalnya. 
Dan adalah t a k l i f  yang Camm pada segala ashya ' itu berbanyak 
tasbih, maka yang mana taq^ir daripadanya pada yang diberati 
ia dengan dia, niscaya dibalasi Allah ia dengan rrruqtadd sifat 
CadilNya^ dan dimaCafkan daripada kebanyakannya, karena sabda 
Nabi s.a.w.: Ila § ida  saydun wa la  Cu d id a t cidadun wa la  
q u t t i ° a t  ra s h ih a tu n  i l i a  b i  q i l l a t i  ' l - t a s b ih iدو artinya:
Not in Wensinck . There is a similar tradition:
أب ساغنمج مصق د لآ م ش ،١؟ و ومم لبو د \لانوم؟ .
Al-Tirmidhi, Sahih,, Kitab 46 (Manaqib), Cab 6. Wensinck, 
vol. 3, p. 67.
Not in Wensinck.
Not in Wensinck.
A: consistently. NB . Marginal note: Ya°ni f i ° a l u
lim a y u rid u h u.
Not in Wensinck.
,,Tiada tertangkap perburuan dan tiada dikerat sebesar-besar 
segala kayu dan tiada diputus akar kayu melainkan sebab sedikit 
tasbih." Maka inilah hadith Nabi s.a.w. yang menujukkan atas 
bahwa segala ashya' itu diberati ia dengan t a k l i f  yang Camm, 
yaitu dengan berbanyak tasbih.
SALLA °ALAYHI RABBUNA WA SALLAMA 
WA A LIH I WA SAHBIHI WA KARRAMA,
WA ’L - T A B r iM  BA°DA HUM MAN J  A ’ U 
B I ,L-ITTIBA I  NAHWAHUM QAFA'U -  
"Telah ditambahi oleh Tuhan kita rahmat kiranya atasnya, dan 
disejahterakanNya atasnya dan dimuliakanNya akan dia dan atas 
segala keluarganya dan segala §ahabatnya, dan segala yang 
datang kemudian daripada mereka itu, segala mereka itu yang 
mengikut mereka itu (dengan berbuat kebajikan maka kembali 
mereka itu dengan berkat mengikutnya beroleh kemenangan tatkala 
rugi segala orang yang bidCat)."
Bermula^ keluarganya itu atas dua bagai: suatu, keluarga 
t in iy y a t j namanya; kedua, keluarga d in iy y a ts namanya. Maka 
ada yang muCtabar pada sharaC , seperti kata Shaykh Muhyi 
’1-Din dalam kitab Amr a l - i ' l u h k a m keluarga d in iy y a t jua adapun 
yang dinamai sahabat itu, maka yaitu segala yang bertemu dengan
This elaborate definition of a term in a conventional 
eulogistic formula has the appearance of an interpolation.
Al-Am r al-Muhkam a l-M a rb u t fim a  yalzajn A h l TcLriq A lla h
min a l-S h u ru t i by Muhyi al-Din ibn (al-) fcArabI (d. 1240 AD).
Work concerns the essential duties of the ^ufi.
Brockelmann G I p.576.
Nabi s.a.w. kemudian daripada nubuwwatnya lagi pada hal hidupnya, 
dengan sharat bahwa ada yang bertemu itu Islam datang kepada 
matinya, jikalau ada ia buta dan kanak-kanak yang belum 
mwnayyiz sekalipun. Dan disebutkan oleh Shaykh Ibn Hajar 
dalam Fath a l-Ja w a d :^ Kata setengah Culama yang tahu akan 
hadith: barangsiapa melihat dia dahulu daripada nubuuwatnya 
dan mati ia dahulu daripada nubuwoatny a. itu atas d in  h a n if iy y a h j 
maka ia itu sahabatnya; dan terutama pula, barangsiapa melihat 
dia dahulu daripada nubuuioatnya, maka mati ia pada halnya Islam. 
Adapun yang bertaulan dengaq dia pada halnya mu’min, maka mati 
ia pada halnya murtadd, maka bukan ia sahabat, dengan ijmaC 
segala Culama. Wa , lla h u  a°lam .
Fath a l-J a tia d  f i  Sharh a l~ Irs h a d ) by Ibn Hajar al-Haithami 
(d. 1565 AD). Brockelmann G II p.510.
FASLUII F I  AWWALI WAJIBIN L I  'LLAHI TA°ALA °ALA 'L -  
MUKALLAFINAj^ artinya: "Ini fasal pada menyatakan yang pertama- 
tama wajib bagi Allah ta°ala atas segala orang yang Caqil baligh. 
Kata Shaykh r . a.h.:
WA BA°DUS FA '°LAM3 AY YU BA 'L-MURIDU,
AWWALU WAJIBIN LAW TURIDU 
TAWHIDU MAWLAKA ,L -IL A H I ' L-AZALI\
KHALIQI KULLI °AMILIN WA •L-°AMALI3 
artinya: "Kemudian dari itu, make ketahui olehmu, hai murid, 
bahwa pertama-tama wajib yang kauqasad akan dia, mentawhidkan 
Tuhanmu, yaitu Tuhan yang bersifat azali dan yang menjadikan 
tiap-tiap yang berCamal dan Camalnya."
Bermula bersalah-salahan mereka itu pada mengatakan 
pertama-tama wajib. Maka kata kebanyakan mereka itu pertama- 
tama wajib itu, yaitu maCrifat Allah. Dan kata setengah mereka 
itu, yaitu menilik kepada ma°rifat Allah. Dan kata setengah 
mereka itu, yaitu^ pertama-tama suka daripada tilik itu. Dan 
kata setengah mereka itu, yaitu menyahaja kepada menilik.
Maka dipilih oleh Shaykh kita disini tawhid, yaCni membangsakan 
Haqq taCala kepada s i f a t  wahdaniyyat pada ketuhananNya dengan 
iqrar akan la  i la h a  i l l a  'l la h s lagi mentasdiqkan akan yang 
dikandungnya. Dan inilah terkandung dalamnya maCrifat Allah 
taCala.
 ^ Manzumat: Fa§lun f i  , l - w a j ib i  l i  ' I l a h i  ta ° a la  ° a la  , l -  
m u k a lla fin a . p . 367.
[Chapter 1. On what is necessary with regards to Allah. ]
A omits "yaitu"
Sabermula tawhid itu atas empat martabat. Pertama tawhid 
uluhiyyatد namanya. Maka setengah daripada segala dalil yang 
menujukkan atasnya, firman Allah taCala؛ Wa ma arsalna min 
qablika min vasu lin  i l i a  yuha i la y h i annahu la  ila h a  i l i a  ana 
fa  '°buduni3إ  artinya: "Tiada Kami suruhkan dahulu daripadamu, 
(ya Muhammad), daripada pesuruh, melainkan diwahyukan kepadanya 
bahwasanya tiada tuhan hanya Kami, maka sembah olehmu Aku."
Kedua tawhid a f° a l3 namanya. Dan setengah daripada segala 
dalil yang menujukkan atasnya, firman Allah ta^ala: Wa , llahu  
khaliqu k u l l i  shay ’in 3  ^artinya؛ "Allah (jua) yang menjadikan 
tiap-tiap sesuatu (yang mumkin)." Dan firman Allah ta^ala: Wa 
, llahu khalaqakum wa ma ta°malunas 3 artinya: "Allah (jua) 
menjadikan kamu dan barang perbuatan kamu."
Marginal notes in different hand in A: Cfol.l69B in MSS Al.
Idhq, kana , l-nafyu ilaxjha qadiman3 fa  , l- ith b a tu  ila y h i  
qadimun; fa  huwa sahih - "dan jika ada yang demikian itu, 
ialah yang qadim, maka yang diithbatkan itu pula ialah yang 
qadim; maka yaitulah yang saljih."
Idha_ kana , l-nafyu ilayha  hadithan3 fa  , l- ith b a tu  i la y h i  
}}adithun; fa  huwa khata' - "dan jika yang demikian, ialah 
yang baharu, maka yang diithbatkan pula itu ialah yang 
baharu; maka yaitu tersalah." iJacudhu b i , l la h i  minha.
Idha kana , l-nafyu ilayha  bapilan3 fa  , l- ith b a tu  i la y h i  
tyatilun; fa  huwa khapa1 - "jikalau ada yang demikian itu, 
ialah yang bafil, maka yang diithbatkan itu, ialah yang 
batil pula; maka yaitu luput."
1 Qur ,an, 21:25
33:16
Ketiga tawhid. y i fa t 3 namanya. Dan setengah dar ipada segala 
dalil yang menujukkan atasnya, firman Allah taCala: Ya ayyuha 
rl-nasu3 antumu , l-fu qara 'u  i l a  , I la h i, wa 'lla h u  huwa ’ l -  
ghaniyyu, “٠" artinya: "Hai segala manusyia, kamu sekalian faqir 
kepada Allah, dan Allah ta°ala (jua) yang kaya".
Keempat tawhid dhat3 namanya. Dan setengah daripada segala 
dalil yang menujukkan atasnya, firman Allah taCala: Huwa ’ l -  
awwalu wa 'l-a k h iru  wa , l-zah ivu  wa ' l-b atin u 3  ^artinya: "Ia 
(jua Tuhan) yang pertama dan yang akhir dan yang zahir dan yang 
batin."
Maka adalah menghimpunkan segala martabat yang tersebut itu, 
la  ila h a  i l l a  ' l la h 3 karena ia menujukkan atas tawhid yang 
pertama itu dengan mantuq dan atas yang tiga yang baqi itu 
dengan is t ilza m . Maka dengan kata ini, seyogyalah kita 
senantiasa mengata-ngata la  ila h a  i l l a  'l la h 3 serta menta§diqkan 
dia supaya hasil dan rasikh dalam dada kita segala tawhid itu.
Sebab itulah kata Shaykh:^
FA 'NFI ' L-ULUHIYATA ° AN SIWAHU 
W A 'THBIT LAHU BI LA ILAHA ILLA HUWA3** 
artinya: "Nafikan olehmu ketuhanan itu daripada yang lain
Qur'an3 35:15
57:3
The phrase r.a.h. (radiya , llahu °anhu) appears in the the 
transcription when it occurs in A, where it is not often 
used. In B it is used more consistently.
 ^ A inserts the next quotation here redundantly.
daripadaNya. Maka thabitkan olehmu ia bagiNya dengan la  ila h a  
i l l a  huua."
WA ’°LAM KAMA QAD QALA FI ,L-KITABI 
BI AMRIHI3 WA 'L-AMRU LI 'L-IJABI, 
artinya: "dan ta§diqkan olehmu akan bahwa tiada tuhan hanya 
Allah seperti yang telah bersabda Ia dalam kitabNya dengan 
sifat amar, (tatkala dikataNya: fa  ,c lam annahu la  ila h a  i l l a  
' l la h }إ  dan adalah amar itu pada asalnya) akan mengewaj ibkan."
BI ANNAHU YUSHIRU NAHWA DHATIHI 
LI TA°LAM 'L-ILAHA FI SIMATIHI, 
ar tinya: "Telah disur uhkanNya kita (mentaw^idkan Dia pada 
uluhiyyataNya) dengan (damir) ,annahu' (pada halnya mengisharatkan 
dengan demikian itu) kepada pihak dhatNya supaya kauketahui 
Tuhan pada segala shu’unNya" yang daripadanya turun kalam atas 
nabi kita, maka tahulah kita akan Tuhan kita itu bersifat kalam. 
IDH LA YAQULU GHAYRU DHATIN QA’ILATIN 
BI 'L-AMRI LI 'L-MA’MURI FI 'L-MlfmALATIم 
artinya: "karena tiada (tahqiq) kata dengan amar bagi yang 
disuruh pada mu^amalah melainkan daripada dhat yang ber§ifat 
dengan sifat kalam. ع
Maka dengan kata ini, yaqinlah kita akan bahwasanya Haqq 
taCala itu adalah Ia dhatNya yang bersifat dengan ؟ifat kalam.
Dan adalah kalam itu §ifatNya yang berdiri ia dengan Dia, tiada 
seperti sangka Mu^tazilah akan bahwa Haqq ta^ala mutakallimy
Qur 'an3 47:19 
B: yang bekerja.
yaCni berkata Ia pada maCna menjadikan Ia berkata itu pada 
lainNya. Telah berlindung kita kepada Allah daripada i°tiqad 
yang demikian itu, karena nyata pada kita sekalian bahwa tiap- 
tiap yang dijadikan pada lainNya adalah ia sifat bagi lainNya 
itu jua, tiada sifat bagi Haqq taCala. Tetapi Haqq s.w.t. 
thabit Ia berkata dengan ijmaC segala anbiya.
In A this was originally "berkata" but the ra was changed 
into a kaf. My reading is backed by Al-Taftazani1s 
commentary on the creed of Al-Nasafi, (Elder, 1950. p.59) 
where he says that the Muctazilah say that Allah is a 
Speaker of Speech which subsists in something other than 
Himself.
[Chapter 2. On the eternal attributes. ل
Maka inilah akhir kenyataan pertama-tama wajib atas segala 
orang yang Caqil baligh؛ dan mengiringi dia kenyataan segala 
sifat yang waj ib. Kata Shaykh: FASLUN FI  'L-SIFATI1L-QADIMATIj إ 
artinya: "Ini fasal pada menyatakan segala sifat yang qadira." 
LAHA2 SIFATUN WAJIBATU ,L-DHATI 
SAB°UN MUNADATUN BI 'L-UMMAHATIy 
artinya؛ "Bagi dhat itu beberapa §ifat yang wajib thabitnya 
bagi dhat, yaitu tujuh sifat yang dinamai akan sekalian itu ibu 
segala sifat (dan segala asalnya)."
Bermula difahamkan dengan katanya "ibu segala sifat" itu 
bahwa segala sifat Haqq s.w.t. itu, atas beberapa sifat; tiada 
dapat kita hinggakan akan dia. Maka sebab itulah dikata oleh 
(al-) SanusT: Wa mimma yajibu  l i  mccwldndy c a lla  wa °azza3 
°ishruna § ifa tan 3 3 artinya: "Setengah daripada yang wajib bagi 
Tuhan kita, j a l la  wa °azza itu, dua puluh sifat." Maka 
disebutnya wujud; dinamai akan dia s if a t  nafsiyyah. Qadirrij 
baqa'j mukhalafatuhu l i  ' l-hawadith3 qiyamatu b i nafsih j 
wahdaniyyat; dinamai akan dia sekalian yang lima ini s i f a t  
salbiyyah. Qudratj irddatj ° ilm 3 hayatj sam° 3 basaTj kalam;
Manzumat: Faslun f i  , l-d h a ti , l-qadim ati ta°a la  sha'nuha 
wa Gazza sul^anuha. p.369.
B: Faslun f i  ' l - $ i f a t i3 certinya: "Ini fa؟al pada 
menyatakan segala sifat Haqq tacala."
Refers to dhat. See إ this page.
ذ Umm al-Bardh in3 p.إ . Also called °Aqidat Ahl al-Tawhid a l-  
$ughrOj by Abu cAli Muhammad ibn Yusuf ibn Umar al- 
^asani al-Sanusi (d.1486 AD). "El Senusis Begriffsent- 
wicklung des Muhammedanischen Glaubensbekentnisses." This 
is only a resume. Brockelmann G II p.323 and S l i p .  352.
dinamai akan sekalian yang tujuh ini s if a t  ma°ani. Qadir,  ^
m urid,1 ° alim , hayy, sami°, b a s ir , mutakallim; dinamai pula 
akan sekalian yang tujuh ini § ifa t  ma°nawiyyat.
Maka Shaykh kita tiada dibawanya melainkan tujuh yang 
dinamai s i f a t  madani itu jua, karena ia, seperti yang telah 
dikatanya itu, ibu segala sifat, lagi asalnya. Maka 
diaturnyalah yang tujuh itu dengan katanya:
HIYA 'L-HAYATU 'L-°ILMU WA 'L-SAlfu 'L-BASARU,
IRADATUN WA QUDRATUN BI HA 1 L-ATHARU, 
artinya: "Ia itu hayat dan °ilm dan samC dan basar dan irad at  
dan qudrat, yang dengan dia (nyata) athar (Haqq taCala)." 
iADHA ,L-KALAMU SABI^UII LAHA YURA2 
BI NURI °AQLIN FIHI KULLIFA ,L-WARA, 
artinya: "dan demikian lagi kalam; ialah yang menggenapi bagi 
sekalian itu tujuh sifat; diketahuilah thabitnya bagi dhat itu 
dengan nur Caqal, diberati dengan dia manusyia", yaCni apabila 
kita pikirkan dengan °aqal kita bahwa segala nabi, yang 
mustatjil atas mereka itu dusta, telah berturut-turut khabar 
daripada mereka itu pada mengatakan bahwa Haqq taCala telah 
berkata Ia demikian-demikian, dan menyuruh mengkhabarkan Ia 
dengan dia demikian-demikian, dan menegahkan Ia daripada 
demikian-demikian, dan mengkhabarkan Ia daripada demikian- 
demikian, niscaya tahulah kita akan bahwa Haqq taCala itu
A has accusative case endings - taken directly from
Umm al-Barah in , p.l.
Manzwnat p.372: tara which rhymes with ward on the next 
line. The Malay translation "diketahui" strengthens the 
reading in A, however.
mutakallim b i kalamin a z a liy y in , ya°ni yang berkata Ia dengan 
kata yang azali.
Maka thabitlah bagiNya sifac kalam pada maCna takallum, 
dan kalarn pada maCna mutakallam b ih i. Dan adalah kalam, dengan 
maCna yang pertama itu, sifat yang menafikan diam dan afa t yang 
batin keduanya, maka berdirinya dengan dhat, pada maCna yang 
pertama itu, mengewajibkan keadaan Haqq taCala mutakallim pada 
pertama-tama pandang. Dan adalah keadaanNya mutakallim itu 
b i , l-dhat, yaCni asalnya. Dan berdirinya dengan dhat pada 
maCna yang kedua itu, mengewajibkan keadaanNya mutakallim pula, 
tetapi adalah keadaanNya mutakallim itu dengan kedua kali 
pandang, lagi dengan mengikut.
Bermula disebutkan oleh Khalifah Shaykh dala،،i Bulghat a l-  
M asir:  ^ "kalam pada maCna yang pertama itu, bukan ia daripada 
jenis huruf dan segala lafaz sekali-kali, dan adalah ia kalam 
yang esa pada dhatnya, serta berbilang segala taCalluqnya dengan 
sekira-kira berbilang mutakallam b ih i daripada segala kitab 
yang diturunkan kepada segala nabi. Dan kalam pada ma°na yang 
kedua itu, yaitu segala kalimat yang ghaibiyyah yang azaliyyah, 
lagi yang bertertib ia dalam °ilm Haqq taCala pada azal dengan 
tiada ta°aqub yang muhaqqaq^ disana. Maka Qur'an itu pada maCna 
yang kedua ini, kalam Allah yang bertertib ia dalam °ilm  Haqq
1 Bulghat a l-i-iasir i l a  Tawhid A llah  a l- i f ib i r ,by Abu Ishaq
cAli ibn Ibrahim ibn al-Hasan al-Kurdi al-rladani (d.1689 AD). 
Brockelmann S II p .989,
Marginal note: beriring-iring seperti mengalih kitab 
yang mastur.
ta°ala yang azali pada azali, seperti tertib yang sekarang 
yang antara dua jilid ini."
Sabermula kalam itu adalah ia taCalluq akan segala yang 
ditaCalluq oleh °ilm . Maka ma°na "taCalluq" disini, yaitu 
menutut pekerjaan yang lebih atas darinya, kedudian daripada 
berdirinya dengan dhat, atau nisbah yang tertentu antara dua 
pekerjaan yang berbedha keduanya, seperti nisbah yang tertentu 
antara °alim dan ma°lwi. Maka dengan nisbah itulah, °alim itu 
dinamai °alim akan ma°lurri3 dan mcflwri itu maklum bagi Qalim .
Kata Khalifah Shaykh dalam Qa$d a l- S a b il:  ^"Dan nisbah itulah 
yang diCibaratkan daripadanya dengan 'taCalluq1 . ٠'
Maka °ilm itu adalah taCalluqnya akan tiap-tiap sesuatu 
yang sah disebutkan dan dikhabarkan daripadanya, seperti kata 
Shaykh:
FA 'L-° ILMU KASHSHAFUN L I  MA QAD YUDHKARU 
JUZ'IYYAN AW LA. ANNAHU 'L-MU°TABARU3 
artinya: "Maka °ilm itu membukakan bagi tiap-tiap yang sah 
disebutkan dan dikhabarkan daripadanya juz 'iyyun ada ia atau 
tiada. Bahwasanya kata inilah yang muCtabar (antara segala 
kata pada masa'alah ini)."
Hasilnya, adalah °ilm itu mutaCalliq pada azal atas jalan 
ih a ta t3 yaCni taCalluqnya itu atas jalan meliputi akan tiap-tiap
Qasd a l-S a b il b i tawhid. a l - ° a l i  a l- iJa k il3 by Abu Ishaq CAli 
ibn Ibrahim ibn al-Hasan al-Kurdi al-Madani (d.1689) - 
commentary on Al-Qushashi's Manzumat. Brockelmann G II 
p.514.
sesuatu yang sah disebutkan akan dia, dan sah dikhabarkan 
daripadanya, sama ada ia ma.cdum atau mawjud, dengan dalil 
firman Allah taCala: Wa huwa b i k u l l i  shay ,in  °alim 3 ~^ 
artinya: "Ia itu akan tiap-tiap sesuatu (amat) tahu", sama 
ada sesuatu itu ju z 'iyyu n atau ku lliyyun .
Maka dengan mafhum firman Allah ta^ala ini, adalah 
taCalluq °ilm  itu tertentu akan yang dinamai shay' jua, seperti 
j a ' iz u  '1-wuJudj tiada akan yang mumtani°u 'l-wujudj seperti 
shariku 'l-B a v i. Maka tiada taCalluq akan dia 0ilm t karena 
ia tiada dinamai shay* melainkan daripada pihak ta^alluqnya 
akan Caqal dan waham kafir wathani yang mengictiqadkan bahwa 
Haqq ta^ala itu dua. Maka dengan wasi^at mengantarai ictiqad 
dan waham mereka itu, dapat kita kata °iIm itu taCalluq akan 
yang mumtani°u ! l-wujud karena ictiqad yang itu
mawjud pada hati mereka itu, lagi maklum pada azal.^ Bermula 
barangsiapa mengatakan bahwa °iIm itu muta^alliq ia akan yang 
mustahil dan yang mumtani°u 'l-wujud seperti shariku 'l-B d r i 
yang tersebut itu, niscaya kita il^timalkanlah katanya itu 
atas pihak yang tersebut ini jua.
Sufal: jika bertanya seseorang: apa salahnya jikalau 
taCalluq °ilm itu akan yang mustahil dengan tiada ihtimal yang 
tersebut itu? Jawab: bahwa adalah salahnya karena yang 
mustahil itu pada masadaqnya tiada ia mawjud pada kharij dan
1 Qur'anj 2:29.
Marginal note: Wa ج س  °adamu 'l-cajw aliyyat - dan ia itu
ketiadaan permulaan.
tiada pada °ilm^\in. Maka dinamai akan dia ma°dum mutlaq. Maka 
jikalau sah yang ma°dum mutlaq itu maClum dengan satu wajah, 
niscaya sahlah majhul mutlaq itu jadi maClum dengan satu wajah. 
Maka yang demikian itu batil karena membawa kepada tanaqud 
dalamnya.
Su'al.* jika bertanya seseorang: mana dalil Qur ,an yang 
menujukkan kepada bahwa ° iIm itu tiada ia ta^alluq kepada yang 
mustahil pada pihak masadaqnyal Jawab: bahwasanya setengah 
daripada dalil yang menujukkan kepada yang demikian itu, lain 
daripada firman Allah t^ala: Wa huwa b i k u l l i  shay ,in  °alim 2 
itu, yaitu firman Allah taCala: Qul: a tunabbi ,una ' Ilaha 
bima la  ya°lamu f i  , l-samawati wa la  f i  'l-a rd i'l  Subhanahu 
wa ta°a la  °ajma yushrikuna3 د artinya: "Kata olehmu, (ya 
Muhammad): ’Kamu ceriteraikah daripada Allah akan yang tiada 
diketahuiNya dalam tujuh petala langit dan bumi? Maha suci 
Ia dan tinggi Ia daripada yang disekutukan mereka itu (akan 
Dia).' "
Kata Jalalu ’1-Din (al-) SuyutT dalam tafsir,  ^demikian 
bunyinya: Istifhamun inkariyyunj ay lau kana lahu sharikun 
la  °alimahu idh la  yakhfa °alayh i shay 'urij artinya: ,,Istifham
إ B: ya^ni berlawanan٠
2 Qur'an, 2:29.
3 " 10:18.
م T a fs ir  Surat a l-F a tih a , by Abu al-Fadl CAbdarrahman ibn 
Abu Bakr_Kamaladdin ibn Muliammad ibn Abu Bakr Jalaladdin 
al-Suyuti (d. 1505 AD)٠ Brockelmann G II p.282,275.
yang pada ,a tunabbi'una' itu, dinaraai akan dia) istifham  
inkariyyun, artinya: jikalau ada bagiNya sharik, niscaya 
diketahuiNya akan dia karena tiada terbuni atasNya sesuatu,'٠ 
Maka difahamkan dengan kata ini tiada taCalluq °ilriMya akan 
sharik pada pihak masadaqnya.. ^
Dan setengah daripada yang demikian itu pula firman Allah 
tacala: Wa ja °a lu  l i  , l la h i  shuraka'a; qul sammuhum3 am 
tunabbi'una bima la  yaClamu f i  ' l - a r d i , artinya: "Telah 
dijadikan mereka itu bagi Allah segala sekutu. Kata olehmu,
(ya Muhammad): ,Namai oleh kamu mereka itu (bagiNya, siapa 
mereka itu bagiNya); tetapi kamu ceriterai akan Allah sekutu 
yang tiada diketahuiNya akan dia' ", ya°ni tiada ada thabit 
dalam CilmNya yang sekutu bagiNya, karena jikalan ada sekutu 
bagiNya, niscaya diketahuiNya akan dia, tetapi tiada ada bagiNya 
dalil keduanya ini disebutkan sekutu, maka tiada diketahuiNya 
akan dia.
Shahdan bahwa ada dalil kedua ini disebutkan oleh Shaykh 
yang kamil mukammil, Shaykh Safi 11-Din Ahmad ٠1-Qushashi dalam 
karangan Sharh N a s a f i y y a h pada menyebutkan bahwa °ilm itu 
tiada taCalluq kepada masadaq °adam mahd.
B: yaCni dhat yang mustahil. 
Qur ,an, 13:33.
This work not in Brockelmann.
Dan adalah kata Shaykh Ini muwafaqat dengan kata Shaykh 
al-Akbar Muhyi '1-Din ibn al-CArabi dan Shaykh Jalalu ,1-Din 
al-Dawanl, dan lain daripada keduanya daripada segala A h li 
’ l-Dhauq yang lawat mereka itu pada ^ilmu haqa٠iq. Kata Shaykh 
al-Akbar dalam kitab Insha' 'l-D a u d 'ir :  ^ Wa conma r l-ma°dwiu 5
, l'ladhi la  yasihhu wujuduhu , l-b a tta ta  fa  la  yata°allaqu b ih i 
ilmun aslan3 artinya: "Adapun ma°dum yang tiada sah adanya 
sekali-kali, maka tiada ta^alluq akan dia ° iIm sekali-kali٠٠'
Dan kata Shaykh Jalalu ٠1-Din al-Dawani dalam kitab sharh 
°Adudiyyat:2 L i , l-haw adithi wujudun azaliyyun f i  ° ilm i ' I la h i !٥ 
idh ta°alluqu , l^ i lm i  b i la  shay ,in  b i , l-mahdij muhalun 
badzhatj artinya؛ "Bagi segala hawadith itu ada wujudnya yang 
azali dalam ° iIm Allah, karena ta^alluq °ilm  akan yang tiada 
shay’ semata-mata itu muhal pada badihat (kalam)."
15
Maka dengan sarih kata dua shaykh ini pula, nyatalah pada 
kita bahwa °iIm itu tiada ta^alluq kepada masadaq °adam mahdj 
dan barangsiapa inkar akan dia niscaya tiada sunyi ia dari p a d a  
dua perkara: ada kalanya sebab tiada sampai dhauqnya seperti 
dhauq mereka itu, dan ada kalanya sebab ta°sibnya.د Nas,alu ^٥
إ Insha' a l-D aw a'ir a l-Ih a tiy a  Ca la  , l-Daga’ ig  ° a la  Mudahat 
al-Insan l i  , l-K h a lig w a  'l-K h a ld 'ig 3 by Muhyiddin abu 
cAli Muhammad ibn cAli ibn Muhammad ibn (al-) cArabi al- 
Hatimi al-Ta’i al-Shaykh al-Akbar (1165- ٠هم(2ل  "On the 
sublime position of man in the creation at the beginning." 
Brockelmann G I p.575 and s I p.795.
Full title: Sharti a l^ A g a 'id  al-°Adudiya3 (A: °ududiyyat) 
by JaHaddin Muhammad ibn As^ad al-Daw^i_al-§iddiqi 
(d.1501 AD). Concerns A l-°A g afid  a l - J a la l i . Brockelmann 
s II pp. 298,308.
Marginal note: ya^ni kekerasan.
'lla h a  ' l-°afwa wa ' l - Ca fiy y a t3 artinya: "Kita pohonkan kepada 
Allah maCafNya dan CafiyyatNya." Maka inilah kenyataan taCalluq
° i  Im.
Adapun ira d a t itu, maka adalah ia muta^alliq kepada segala 5 
yang mumkin jua, tiada kepada yang wajib dan mustahil. Dan 
adalah ia menentukan antara dua yang dikuasai^■ seperti kata 
Shaykhr.a.h.:
IRADATUN LAHA BIHA 'L-TAKHSISU
BI WAFQI °ILMIN QADAHU 'L-TANSISU10 د 
artinya: "Iradat bagi dhat itu dengan dia jua mementukan antara 
dua yang dikuasai, serta muwafaqat dengan ° i  'im' yang membawa 
dia ta°yinnya daripada haqiqat maClum dengan lisan isti°dddnya."^
Hasilnya dengan kata yang simpan, bahwa adalah taCalluq 15
iradat pada yang demikian itu mengikut kepada ta^alluq Gilm 3 
yaCni tiada dikehendakinya akan sesuatu melainkan kemudian 
daripada diketahui akan dia. Dan ta^alluq °iIm itu mengikut 
kepada diri ma°lumد ya^ni seperti keadaan ma°lwn itu pada 
dirinya, demikianlah diketahuinya akan dia, tiada lebih dan 20
tiada kurang. Maka inilah kenyataan ta^alluq irad a t.
25
Marginal notes; A: ya°ni ada dan tiada. B: yaCni mumkin.
NB. The next clause deviates from the Arabic. Something 
like "... cilm yang membawa dia ayat," would be expected.
Marginal note: ya°ni is t i° d a d  itu dua bagai: suatu
isti^ dad ku lliyyun namanya; kedua is t i° d a d  juz 'iyyun 
namanya ٠
Dan adapun qudrat itu, maka adalah ia taCalluq segala
mumkin jua. Dan adalah ia menyatakan segala rupa ka 'in a t
daripada ghaib kepada shahadat, seperti kata Shaykh r.a.h.:
WA QUDRATUN TAWALLATI 'L-IBRAZA
MIN BA°DI QAWLIN AZHARA 'L-I°JAZA3
artinya: "Dan qudrat itu telah memerintahkan ia akan mezahirkan
segala kd ’in dt kemudian daripada kata Haqq ta°ala yang menyatakan
melemahkan budi,"^ yaCni adalah taCalluq qudrat itu pula
kemudian daripada taCalluq irad at yang muwafaqat dengan Gilm
yang telah memerintahkan ia akan mezahirkan segala rupa kd ’iridt
lafifat atau yang 
daripada ghaib kepada shahadat, sama ada k a ’in a t itu yang /
k a th ifa t3 tetapi adalah zahirnya itu kemudian daripada Haqq
taCala, Kun} karena firman Allah ta°ala: "Innama qawluna l i
shay’ in  idhd aradna.hu an naqula lahu ”kun"3 fa  y a k u n u artinya:
"Hanya sanya kata Kami bagi sesuatu (yang mumkin) itu, apabila
Kami kehendaki Kami kata baginya, kun3 maka adalah ia." Dan
inilah kenyataan taCalluq irad a t dan qudrat.
Dan adapun taCalluq sam° itu adalah ia pada azal akan tiap- 
tiap yang §ah didengar pada azal. Dan adapun basar itu adalah 
ia mutaCalliq pada azal akan tiap-tiap yang thabit dalam °ilm  
pada azal, seperti kata Shaykh r.a.h.:
WA ,L-SAfifu HAQQAN KASHIFU 'L-MASMU°I 
WA ,L-BASARU 'L-MUHITU BI 'L-MAJMU°I34
NB. AL-I°JAZA is translated by " melemahkan judi", perhaps 
with the idea that a miracle incapacitates the mind and 
renders it useless.
Marginal note A: kasar. B: yaCni kasar.
Qur'an3 16:40.
Marginal note: kama qala , llahu  ta°a ld : Qad sami°a 'lla h u  
qaula , l l a t i  tu jad iluka. Qur'an, 58:1.
artinya: "Dan sam° itu sebenarnya membukakan tiap-tiap yang 
sah didengarnya, dan basar itu meliputi ia akan sekaliannya", 
yaCni sam° itu adalah ia menengar pada azal akan tiap-tiap yang 
sah keadaannya didengar daripada segala kalimat nafsiyyah dan 
lafziyyat bagi Khaliq dan makhluq, dan jikalau belumpai ada 
makhluq itu maujud f i  'l-k h c ir ij disana sekalipun karena ia 
thabit dalam cilm Haqq taCala dengan segala pekerjaannya dan 
segala haqiqat kalimatnya yang lafziyyat dan nafsiyyat; lagi 
akan nyata rupa sekaliannya itu kemudian.
Bermula diharuskan oleh Imam (al-)AshCari^ r.a.h.: taCalluq 
sam° itu akan tiap-tiap yang mawjud. Maka adalah yang meneguhi 
baginya, kata CA' isha r.a.h.: Tabaraka , lla d h i wasi°a sam°uhu 
k u lla  shay ,irij 2 artinya: "Maha suci jua (Tuhan) yang meluas i 
penengarNya akan tiap-tiap sesuatu." Maka dengan mafhum segala 
kata ini, tiadalah disharatkan pada taCalluq sam° itu wujud 
suara meneguhi dia. Firman Allah ta^ala: /i/n yahsabuna anna la  
nasmaau sirrahum wa najwahum? Bala3 و artinya: "Atau disangka 
mereka itukah bahwa Kami tiada menengar sirr mereka itu dan 
bisik mereka itu? Bahkan (Kami dengar jua sirr mereka itu dan 
bisik mereka itu)." Maka adalah sirr itu tiada baginya suara, 
tetapi didengar jua ia oleh Haqq ta^ala. Fahamkan olehmu kata 
ini.
Abu 'l-؛Jasan CAli 1l-AshCari (873-935 AD). Brockelmann 
G I p .  194, S I p.345. pncuoloyaedia o f  Islam. New ed. 
Vol. 1 p p .694/5.
Hadith not in Wensinck.
Qur'an, 43:80.
Dan basar itu adalah ia mutaCalliq pada azal, yaCni melihat 
ia akan segala pekerjaan yang thabit dalam °ilm Haqq taCala yang 
azali, yang telah nyata rupa setengahnya pada kharij dan 
setengahnya pada dhihn segala makhluq dengan dalil firman Allah 
taCala: Innahu b i k u l l i  shay 'in  b asiru n ^  artinya: "Bahwasanya 
Ia akan tiap-tiap sesuatu (amat) melihat," sama ada sesuatu itu 
thubuti^ atau wujudi.'*
Sufal: jika bertanya seseorang: apabila ta°alluq ba§ar 
itu akan tiap-tiap sesuatu dengan dalil, innahu b i k u l l i  shay 'in  
ba?iruns٠ seperti taCalluq °ilm  akan dia dengan dalil, wa huwa 
b i k u l l i  shay 'in  °alim un,'> yang telah tersebut dahulu itu, maka 
apa jua bedha antara dua taCalluq °ilm  dan basar akan sesuatu 
itu, maka hendak kita ketahui akan dia? Jawab: adalah bedha 
antara taCalluq keduanya itu, seperti yang telah tersebut dalam 
Qasd a l- S a b i l j٤ bahwa °ilm  itu adalah baginya hukum pada ma°lum 
daripada pihak keadaannya wajib atau mumkin upamanya, dan basar 
itu tiada ada baginya melainkan melihat jua, tiada hukum.
Dan demikian lagi bedha antara taCalluq °ilm dan scon°.
Maka tiada ada bagi sam° itu hukum pada masmu.03 hanya menengar
Qur'an, 67:19.
B: yaCni belumpai nyata seperti anak cucu kita. 
B: ya°ni sudah nyata.
Qur'an, 67:19.
jua. Dan adalah bagi °ilm itu hukum akan bahwa ini rrrufrad dan 
±ه± murakkab dan ini maudu0  ^dan ini m u h m a lupamanya. Itupun, 
apabila kita Cumumkan taCalluq sam° itu akan sekalian mawjudat 
yang cilmiyyah^ dan khar ijiyyah seperti yang diharuskan oleh 
Imam (al-)AshCari itu; tetapi adalah Cumumnya itu daripada 
pihak sekalian itu kalimat Allah jua. Maka inilah yang bedha 
antara taCalluq °iIm dan ba§ar dan ta^alluq °ilm dan sam°.
Adapun bedha antara ta^alluq sam° dan basar itu. Maka 
adalah bagi basar itu, seperti yang telah tersebut dalam sharh 
Fu?uSi karangan Mawl Jaini^  r.a.h. lebih atas sam° karena sangat 
terbuka pada basar, tiada pada s a m ° Mudah-mudahan dikehendak 
dengan kata ini bahwa ba$ar itu terlebih Cumum ta^alluqnya 
daripada taCalluq sam° 3 karena ba§ar itu taCalluq ia kepada 
tiap-tiap yang mawjud, dan sam° itu tiada taCalluq melainkan 
kepada suatu pekerjaan yang didengar jua, yaitu kalamم sama ada 
kalam itu lafzi^ atau nafsi,^ dan sama ada ia haqqi^ atau 
khalqi.^ Bahwa ada kata ل^ل , apabila kita ^umumkan
B: yaCni lafaz yang ada baginya maCna.
B: yaCni lafa؟ yang tiada maCna.
B؛ ya^ni yang dalam ° iIm Allah.
cAbdurrahman ibn CAli al-Jami al-Naqshbandi Qiwamaddin 
(1492 AD)٠ Brockelmann s II p.285. sharh Fu$us not listed.
B؛ ya^ni lafa؟ yang kita baca.
B: ya^ni kalam yang berdiri pada dhat.
B: yaCni Tuhan.
B: yaCni makhluq.
Obscur e passage. Reads more fluently without the "tiada".
taCalluq sam° kepada segala mawjudat, sama ada kalam itu seperti 
yang diharuskan oleh Imam (al-) AshCari itu jua. Wa , llahu
(!2lam.
Su'al: jika bertanya seseorang: adakah dapat dinamai akan 
segala mawjudat itu kalimat Allah supaya sah Cumum taCalluq 
sam° akan dia, atau tiada? Maka apabila dapat dinamai akan dia 
kalimat Allah? Maka daripada pihak apa dinamai akan dia demikian 
itu? Jawab: dapat dinamai akan sekalian itu kalimat Allah 
daripada pihak sekalian itu ta°ayyun^ n a fs i ' l-Rahman3 yang 
dinamai akan dia wujud Camm yang dilimpahkan ia atas haqiqat 
segala mumkinat itu. Kata muhaqqiquna bahwasanya segala mawjudat 
itu sekaliannya kalimat Allah, karena, jikalau tiada wujud id a f i3 
ya°ni wujud Camm, yang limpah daripada Haqq taCala atas segala 
Ijaqiqat mumkinat, yang diCibaratkan daripadanya terkadang dengan 
namanya ° amd dan terkadang dengan namanya nafsu , l-Rahman itu 
niscaya tiada nyata bagi mumkin itu keadaannya yang khariji.
llasilnya, dengan nafsu , l-Rahman itulah sekalian mawjudat 
itu beroleh wujud yang khariji, seperti dengan nafsu insan itu 
beroleh zahir wujud kalimatnya yang laf؟iyyah. Maka daripada 
pihak itulah munasabat menamai sekalian mawjudat itu kalimat 
Allah. Maka apabila dinamai akan sekaliannya itu kalimat Allah, 
niscaya sah taCalluq sam° akan dia, seperti sah taCalluq basar 
akan dia daripada pihak ia jawhar^ dan uarad. 3 Wa , llahu a°lam.
B: ya°ni nyata maClum pada °ilmHya. 
B: ya°ni dhat Calam.




Su' al• jika bertanya seseorang: apabila taCalluq 80071° 
pada azal akan tiap-tiap yang patut keadaannya didengar dan 
ba$ar akan segala yang thabit dalam °iIm seperti }'ang telah 
tersebut dahulu itu, maka tatkala huduth daripada yang didengar 
dan yang dilihat itu, adakah jadi huduth penengar dan penglihat 5 
bagi Haqq taCala, karena huduth yang didengar dan yang dilihat 
itu, atau tiada? Jawab: tiada jadi huduth keduanya dengan 
sebab yang demikian itu, seperti kata Shaykh:
MIN GHAYRI TAJDIDIN LIMA QAD s m f  'A
KADHALIKA 'L-MABSURU YADRI MAN WA°A, ول
artinya: "Dengan tiada membaharui (penengar) bagi barang yang 
telah didengar (pada azal itu), demikian lagi yang dilihat, 
diketahui ia oleh orang yang ingat,’^  ya^ni tiada jadi baharu 
penglihatNya bagi Allah taCala tatkala baharu zahir rupa yang 
telah dilihat itu karena sudah tahqiq penglihatNya akan dia 15
pada azal, seperti tiada jadi baharu °ilm sebab baharu nyata 
maklum pada kharij ini.
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Hasilnya bahwa penengar dan penglihat Haqq taCala taCalluq 
keduanya pada azal akan segala yang ditaCalluq oleh keduanya 20
daripada segala yang thabit dalam Cilm . Pada hal adalah 
taCalluq keduanya itu dengan fiCl tiada dengan quwat. Maka 
tiada lazim, sebab baharu nyata rupa sekalian itu pada a°yan 
kharijiyyah ini, jadi baharu sesuatu daripada keduanya. Maka 
tatkala adalah keduanya itu, pada qaul yang §ahih, diqiyaskan 2 5
atas °ilm pada pihak taCalluq keduanya pada azal dengan fiCl
B: ya^ni orang yang memeliharakan dalil yang demikian itu٠
tiada dengan quwat, niscaya patutiah keduanya itu ditashbihkan  
dengan Qilm s tiada dengan qudratد karena .qudrat itu adalah 
taCalluqnya pada azal dengan quwat jua, tiada dengan fi^l.
Maka tatkala mengadakan mumkin ini pada kharij, adalah 
taCalluqnya dengan ficl.
Adapun ira d a t itu؛ maka dalamnya ada t a f s i l pada sesuatu 
wajah t^alluqnya pada azal itu dengan ficl, dan pada suatu 
wajah taCalluqnya dengan quwat, upamanya. Bahwa irad a t Haqq 
taCala akan mengekalkan mumkin sayujadu atas Cadamnya datang 
kepada waqtu mengadakan dia itu dengan ficl, dan iradatNya 
mengadakan dia sebelum datang pada waqtu mengadakan dia itu, 
yaitu dengan quwat. Wa , llahu aClam.
Su'al: jika bertanya seseorang: apabila adalah sam° dan 
basar diqiyaskan atas °ilm  pada pihak taCalluqnya dengan ficl, 
maka betapa pula pada pihak tiada jadi huduth masmu° dan 
mabsurat itu, adakah keduanya itu sama dengan °ilm  atau tiada? 
Jawab: bahwa keduanya itu sama dengan °i1m. Maka sebab itulah 
kata Shaykh r.a.h.:
KA 'L-°ILMI LA YUHDITHU LI ,LLAHI BIHI 
IHDATHA MA°LUMIN JADIDIN, FA ,DRIHIj 
artinya: "(Adalah sam° dan baqar itu) seperti Qilm  (yang azali), 
tiada baharu bagi Allah pada pengetahuan itu (maklum yang 
rrruhdath yang baharu), sebab baharu nyata maClum itu pada
B: seperti ta^alluq qudrat.
kharij,^ maka ketahui olehmu yang demikian itu'1, ya^ni ketahui 
olehmu bahwasanya معو  dan basar itu adalah keduanya seperti 
° i  Im pada pihak taCalluq keduanya akan segala yang di^alluq 
oleh keduanya pada azal dengan fi°l, tiada dengan quwat.
5
Maka adalah samJ dan ba§ar dan °ilm itu atas bersamaan 
ketiganya, seperti kata Shaykh r.a.h.:
FA KULLUHA FI'L-WASFI MINWALUN SIWA 
LA GHAYRA HADHAj YA MURIDU 'L-IHTIWA, 
artinya: "Maka sekalian ؟ifat yang tiga itu pada pihak 10
disifatkan (Haqq ta^ala dengan dia) bersamaan pada pihak 
taCalluqnya, tiada lain daripada kata ini, hai orang yang 
mengehendaki menghimpunkan."
Dan adalah menghimpunkan segala sifat kamal itu, yaitu 15
sifat hayatر seperti kata Shaykh r.a.h,؛
WA JAMjfu 'L-KULLI HUWA 'L-tfAYATU 
LAHA WUJUDU ,L-HAQQI WA HUWA 'L-DHATU, 
artinya: "Dan yang menghimpunkan sekalian itu, yaitu sifat 
hayat, baginya wujud Haqq taCala, dan wujud itulah dhat (pada 20
kharij)", yaCni adalah sifat hayat itu menghimpunkan segala 
sifat kamal.
Dan adalah ia terdahulu pangkatnya atas segala sifat yang
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B: "Adalah scarf dan ba$ar itu seperti °ilm yang azali,
tiada baharu datang bagi Allah dalamnya ma°lum yang
muhdath yang baharu yang tiada tacalluq dengan dia °ilm  
pada azal, maka ketahui...."
lain. Karena inilah dinamai hayy itu, pada istilah qawm Sufi, 
imamu , l - a ’ immati , l-sab 0'at, yaCni "imam segala imam yang tujuh." 
Dan tiada mendahului dia pada pangkatnya melainkan wujud yang 
ia °ayn , l-dhat yang tersebut itu jua. Kata Shaykh r.a.h. pada 
meneguhi kata ini:
FA LAYS A MIN SHAY ,IN SIM  ,L-WUJUDI 
TARUMUHU ,L-HAYATU FI ,L-MAWJUDI.
FA HIYA BI HADHA JAMI°U KULLI ,L-WAfARI 
LI NAZIRIN MUSTABSIRIN BI 'L-°ILMI QARRA, 
artinya: "Maka tiada suatu lain daripada wujud itu yang ditentu 
akan dia oleh hay at pada yang mawjud. Maka dengan kata ini 
adalah ia menghimpunkan segala sifat kamal bagi orang yang 
menilik lagi yang bermata hati lagi yang tetap ia dengan Qilm  
(pada mustaqarru 'l-y a q in1)."
Bermula segala sifat yang tersebut itu bukan sekalian itu 
°aynu , l-dhat sekali-kali, dan tiada lain daripadanyapun, 
seperti kata Shaykh r .a.h.:
THUMMA ,LLATI MARRAT MINA ,L-SIFATI 
LAYSAT BI °AYNIN AW BI GHAYRI ,L-DHATI, 
artinya: Maka segala sifat tujuh yang telah lalu sebutnya itu 
bukan ia °aynu , l-dhdt atau lain daripada dhat," yaCni bukan ia 
dhat pada pihak mafhumnya dan tiada ia lain daripadanya pada 
pihak wujud pada kharijnya, seperti kata Shaykh r .a.h.:
SAL INNAHA FAHMAN MINA ,L-AGHYARI
Marginal note: ya°ni tempat tetap.
WA KBARIJAN °AYNUN FA LA TUMABIj 
artinya: "Tetapi adalah sekalian itu pada pihak mafhumnya lain 
daripada dhat dan daripada pihak wujudnya pada kharij °aynu ' l -  
dhatj maka jangan kaubantahi, "karena haqiqat Haqq taCala itu 
adalah ia, pada Im^m (al-)AshCari, vmjud mutlaq dengan itlaq 5
haqiqi yang muta°ayyin ia bagi dhatnya dan adalah dhatnya itu 
sunyi^ daripada tiap-tiap qaid yang z a 'id  atas dhatnya yang 
menghimpunkan ia bagi segala ؟ifat kamal bagi dhatnya. i،laka 
apabila adalah haqiqat Haqq taCala pada Imam (al-)AshCari, seperti 
yang telah tersebut itu, niscaya tiadalah dapat padanya bagi 10
segala sifat itu wujud yang z a 'id  pada kharij atas wujud dhatnya, 
daripada pihak tilik kepada dhatnya semata-mata serta putus 
tilik kita daripada segala ta ja llin y a . Adapun daripada pihak 
ia ta ja llin y a  dengan dhatnya bagi dhatnya atas dhatnya pada 
rnazhai‘ Mufyanvnadi, 2 adalah dikata sifat itu z a 'id  atas dhatnya 15
pada kharij.
Sabermula segala sifat yang tersebut itu adalah ia qadim 
bagi Haqq ta°ala, seperti qadim Haqq taCala. Kata Shaykh:
FA KULLUHA QADIMATUN LI 'LLAHI 20
LA HADITHATA. FA 'HDHIRANNA 'L-LAHIj 
artinya: "Maka sekalian itu qadim bagi Allah ta^ala, tiada 
hadith. Maka takuti olehmu orang yang g h a fil (daripada mengenal 
Allah ta^ala)." Maka inilah kenyataan segala ^ifat yang tujuh 
yang wajib atas kita mengetahui sekalian itu bagi Haqq ta^ala25 ؛
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B: suci.
B: yaCni mengetahui Allah taCala bagi dhatNya dengan 
dhatNya atas dhatNya jua, dan mengetahui akan haqiqat 
segala kejadianpun dengan dhatNya jua.
dinamai akan sekalian itu sifat ma°ani.
Dan disebutkan oleh (al-)Sanusi dalam Umm al-Barahin:^  
setengah daripada segala sifat yang wajib bagi Haqq taCalG, dua 
puluh sifat, yaitu: uujud3 qadim3 baqd3 mukkalafatuhu l i  ’ 1- 
hawadith3 qiydniuhu b i n a fs ih 3 vahdaniyyat3 qudrat3 ira d a t3 ° ilm 3 
hayat3 sam° 3 basar 3 kalam 3 q ad ir3 murid3 °alim 3 hayy3 sarrn0 3 
b a§ ir3 mutakallim. Maka wujud itu dinamai akan dia s if a t  
nafsiyyah karena ia nafsu , l-dhat. Dan qadim3 baqa3 mukhalafatuhu 
l i  , l-hawadithj qiydmuhu b i n a fs ih 3 uahdaniyyat itu, dinamai 
akan dia s if a t  salbiyyah. Qudrat3 ira d a t3 °i'lm3 hayat3 sam°3 
basar3 kalam itu, dinamai akan dia s i f a t  ma°dni. Qadir3 murid3 
°alim 3 hayy3 sami°3 b a s ir3 mutakallim itu, dinamai akan dia 
s if a t  ma°nawiyyat. Maka inilah^ akhir kenyataan setengah daripada 
segala yang wajib bagi Haqq taCala yang tersebut itu dalam 
Umm al-Barahin dan yang dalam kitab ini.
1 See 3 p. 17.
A: Maka inilah nisbah kepada maCani akhir.
Maka mengiringi dia kenyataan yang mustahil atas Haqq 
taCala. Kata Shaykh r.a.h.: FASLUN FI 'L-MUSTAHILI °'ALA 
,LLAHI TACALA, artinya: "Ini fasal pada menyatakan yang 
mustahil atas Haqq taCala."
WA DIDDUHA LI ,LLAHI MUSTAHILU 5
YUHDIKA NAHWAHU BIHI 'L-TAFSILU, 
artinya: "Bermula segala lawan sifat yang tersebut itu bagi 
Allah taCala mustahil, dan menujuki dikau kepada pihak lawannya 
itu t a f s i l dalamnya," seperti bahwa kaukata:
DIDDU HAY AT IN THUM14A DIDDU ,L- ILMI 10
WA DIDDU MA YATLUHUMA FI ,L-HUKMI 
MIN KULLI AWSAFI 'L-ILAHI TURRAN,
FA DIDDUHA ,L-MUHALU SIRRAN JAHRAN, 
artinya: "Lawan hayat kemudian maka lawan °ilm  dan lawan yang 
mengiringi keduanya pada hukum daripada tiap-tiap sifat Tuhan 15
kita sekalian; maka lawannya itu muhal (atas Haqq taCala) pada 
zahir dan batin."‘؛'
Maka dikehendaki dengan "lawannya" yang tersebut itu, 
lawannya daripada pihak lughat jua, seperti lawan hayat itu mati, 20 
maka mati itu muhal atas Haqq taCala; dan lawan °ilm itu bebal, 
maka bebal itu muhal atas Haqq taCala; dan demikian lagi ]a«an 
yang mengiringi keduanya itu pada hukum daripada sifat kamal 
bagi Tuhan kita yang maha tinggi, maka sekalian itu muhal atas
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[Chapter 3. On what is impossible with regards Allah.]
NB. Malay translates SIRRAN JAHRAN in reversed order.
[Chapter 4. On the possible with regards Allah.]
Maka yang mengiringi dia itu kenyataan yang j a ' i z  bagi Haqq 
taCala. Kata Shaykh r.a.h.: FASLUN F I  ,L -JA 'IZ I  L I  ’LLAHI٠ 
artinya: 1'Ini fasal pada menyatakan yang j a ' i z  bagi Haqq 
ta°ala."
WA J A ’IZUN IJADUHU LI 'L-MUMKINI
LA WAJIBUN WA LA MUHALUN, FA 'TQINI 
artinya: "Bermula harus (bagi Haqq ta°ala itu) mengadakan bagi 
yang mumkin adanya, tiada wajib dan tiada muhal; maka teguhkan 
olehmu (kata ini)", ya°ni tetapkan olehmu sekali-kali hukum ini 
bagi mumkin, dan jangan kausangka akan sebab terdahulu taCalluq 
°ilm akan salah suatu daripada dua tarafnya^ itu, keluarlah ia 
daripada j d ' i z  bagi dhatnya, karena sifat imkan' itu adalah ia 
dhatnya^ baginya.^ Kata mereka itu:3 Wa ma. b i 'l-d h d ti Va 
yazuluj artinya: "Dan barang yang suatu yang dhati^ itu tiada 
hilang. Maka sebab itulah tiada ia terangkat daripadanya 
sebab merajihkan salah suatu daripada dua tarafnya.
Kata Shaykh r.a.h. pada menyatakan lebih, imkan dhati itu:
LI ANNAHU QADI 'STAWA TARFAHU
LI DHATI HI LA LI 'LLADHI ABDAHU s 
artinya: "Karena ia telah sama dua tarafnya bagi dhatnya,
Marginal note: yaCni wujud dan Cadam, with three points of
reference.
B: ya°ni sejatinya.
3 If this is hadith, it is not in Wensinck.
 ^ B: yang zahir dhati.
tiada bagi Yang menyatakan dia," ya°ni apabila kita tilik 
kepada pihak dhatnya semata-mata, serta memutuskan tilik daripada 
taCalluq °ilm akan dia, niscaya sama baginya dua taraf wujud 
dan Cadam. Dan apabila kita tilik kepada Yang mengadakan dia 
dan Yang menyatakan dia, niscaya tiadalah sama baginya dua taraf 
yang tersebut itu,^ hanya ra jih la h barang yang taCalluq mashi’at 
Haqq taCala akan salah suatu daripada dua taraf itu. Dan adalah 
taCalluq mashi' at itu atas seperti yang thabit dalam °ilm pada 
azal, tiada lebih dan tiada kurang.
Sebab itulah kata Imam Ghazzali r.a.h.: Laysa f i  ' l -  
imkani abda° un mimmd kana3  ^artinya: "Tiada pada imkan (yang 
mawjud ini) terlebih indah daripada adanya," ya°ni daripada yang 
telah ada ia dalam °ilm Haqq taCala pada azal itu, karena jikalau 
dapat indah^ daripada yang dalam °ilm itu, niscaya berubahlah 
°ilm Haqq taCala dan dustalah Ia - maka yaitu muhal.^
S u' aL' jika bertanya seseorang: apabila tiadalah dapat 
indah daripada yang adanya thabit dalam °ilm itu, niscaya 
lazimlah lemah qudrat Haqq taCala atas sesuatu? Jawab: tiada 
lazim lemah qudrat sebab yang demikian itu, karena yang 
dihukumkan lemah itu, apabila tiada Ia kuasa atas jenis yang 
dapat dikuasai seperti mumkin; niscaya tiada dihukumkan akan
■١■ Marginal note: yaCni taCalluq °ilm akan dia.
Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazzali (d. 1111 AD).
See Encyclopaedia o f  Is lam. New ed. vol. 2 pp.1038-41.
B: berpindah, consistently where A: indah.
 ^ B: maka yaitu muhal yang demikian itu padaNya.
dia lemah pada yang muhal, karena firman Allah taCala: Wa
huwa °ala k u l l i  shay ,in  qadirun ند " artinya: "Dan Ia itu atas 
tiap-tiap sesuatu (yang mumkin) amat kuasa".
Maka adalah mumkin itu yang dapat adanya dan tiadanya, atas 
bersamaan dua ؟araf keduanya dengan tilik kepada dhatnya. Maka 
sebab itulah kata Shaykh:
FA LAYSA FI  JAMI°IHI MURAJJIHUN 
LI BA°DIHI, FA 'L-ISTIWA’U MUFSIHUN, 
artinya: "llaka tiada diperoleh pada segala mumkin itu yang 
mer،2ji؛؛kan salah suatu daripada dua tarafnya. Maka bersamaan 
itu menyatakan (halnya daripada pihak dhatnya)."
Bermula setengah daripada segala yang mumkin itu, yaitu 
melihat Haqq ta^ala, seperti kata Shaykh:
WA MIN JAmP i  MUMKINATI 'L-RU'YATU 
LI BADHLIHA WA MAN°IHA BI 'L-^INAYATU, 3 
artinya: "Dan setengah daripada segala jumlah mumkin itu 
melihat (segala mu'min akan Tuhan mereka itu) bagi Yang^ 
menganugerahakan penglihat dan menegahkan dia itu dengan 
kehendak", yaCni adalah bagi sah anugerahaNya melihat atau tiada 
melihat itu dengan kehendak Allah karena barang yang dikehendaki
B: niscaya tiada dihukumkan akan Dia lemah, tetapi pada 
Haqq tacala itu yang demikian itu mu^al dari karena....
Qur'an3 5:123.
AB: A117: انم ح  My reading: ١
means "(divine) providence." Wehr p.650.
B: . . . .I’uhan mereka itu) karena menganugerahakan... .
Allah adanya, niscaya ada ia, dan barang yang tiada dikehendaki 
Allah adanya, niscaya tiada ada ia.
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Maka hendaklah kita qiyaskan atas penglihat itu barang yang 
sepertinya pada pihak imkannya, seperti kata Shaykh r.a.h.: 5
WA KULLU MA AMKANA MIN AMTHALIHA 
FA HUKMUHU J ARI N °  ALA MINWALIHA, 
artinya: 1'Tiap-tiap yang bersifat mumkin daripada barang yang 
seperti penglihat itu, berlaku ia atas jalannya," yaCni dapat 
adanya dan tiadanya. Dan inilah akhir kenyataan yang j a ’ iz  10
yaCni yang harus adanya dan tiadanya.
[Chapter 5. On the names of Allah.]
Maka mengiringi dia kenyataan segala asma' Allah.
Bermula asma' itu, ada kalanya asma'u ' l-d hat3 dan ada kalanya 
asma'u ’ l - s i f a t 3 dan ada kalanya asma'u 'l-a f^ a l. Maka asma'u 
' l-d h a t, seperti yang tersebut dalam Insha' al-D aw d'ir karangan 
Shaykh Muhyi 11-Din ibn 'l-CArabi,،_ yaitu: Allaku 'l-ra b b 3 
' l-m alik3 'l-quddus3 ' l-salam 3 ' l-rnu'min, 'l-muhaymin3 ' l - ° a z iz 3 
' l-ja b b a r3 ' l-mutakabbir3 ' l - ° a l i 3 'l-°azim 3 'l-z a h iv 3 'l- b a t in 3 
' l - k a b ir3 ' l - j a l i l 3 'l-m a jid 3 'l-haqq3 'l-mubin3 'l-wal}id3 
' l-m ajid3 'l-samad3 'l-awwal3 'l-a k h ir3 'l-m u ta °a li3 'l-g h a n i3 
'l-n u r3 'l-w avith3 dhu ' l - j a la l3  ^ 'l- ra q ib .
Dan asma'u ' l - s i f a t  itu, yaitu: al-hayy3 ' l-shakur3 
' l-qahhar3 'l-q a h iv 3 ' l-rauqtadiv3 'l-qaw i3 'l-q a d iv 3 'l-karim 3 
' l-ratynan3 ' l-g h a ffa r3 'l-h a lim 3 'l-g h a fu r3 'l-wadud3 ' l - r a 'u f 3 
'l-rah im 3 'l- b a r r 3 'l-sa b u r3 'l-° a lim 3 'l-k h a b ir3 'l-m uhsi3 
'l-hakim 3 ' 'l-shahid3 'l-sam i^3 'l- b a s ir .
Dan asma'u 'l-af^al itu, yaitu: al-mubdi'3 'l-wakil3 
'l-ba'ith3 'l-mujib3 'l-wasi° 3 'l-1na.sib3 'l-muqit3 'l-hafiz3 
'l-khaliq3 ' l-bdri'3 'l-mu§awwir3 'l-wah}iab3 'l-razzaq3 
'l-fattah3 'l-qabi$3 'l-basit3 'l-hafiz3 'l-pdfi°3 'l-mu°izz3
See Enoiiclopaedia o f  Islam. New ed. Vol. I pp. 714-717, 
for a different listing.
See "٠" p.24.
Name in full: Dhu '1-jaVal wa 'l-ikram .
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' l-rrrudhill 3 ' l-hakim3 , l-^adlj ' l - l a \ i f 3 'l-m u°id3 , l-im hyi3 
, l-mumitj , l-w a lij ’ l-tawwab3 ’ l-mutaqim3 'l-m uqsit3 , l-ja m i°3 
l-mughni3 'l-m dni°3 , l-d a i>r 3 'l- n a f i°  3 ’ l-h a d i3 , l-b a d i03 
, l-ra sh id .
Bermula"؛- adalah imam segala asma' itu tujuh. Pertama, 
hayy3 dinamai akan dia imamu 1l- im a n 2 Kedua, °alim 3 dinamai 
akan dia al-imamu f l-hakim.3 Ketiga, murid3 dinamai akan dia 
al-imamu ' l-mukhassis3 yaCni yang menentu kecil dan besar. 
Keempat, q a ' i l 3 dinamai akan dia al-imamu , l-am ir. Kelima, 
qad ir3 dinamai akan dia al-imamu ' l-m ujid3  ^yaCni yang 
menjadikan. Keenam, jawad3 dinamai akan dia al-imamu 'l-mun0im3 
ya°ni yang memberi niCmat. Ketujuh, muqsit3 dinamai akan dia 
al-imamu 'l-°dda.13~* ya°ni Cadil. Maka inilah imam asma' itu.
Wa , llahu aClam.
Sabermula tersebut dalam Muqaddimat al-Fu^u^* setengah 
daripada segala asma' itu dinamai akan dia mafatihu , l-ghaib - 
tiada mengetahui dia melainkan Allah taCala atau orang yang 
dikeredai Allah ta°ala akan dia daripada segala rusulNya. Dan 20
setengah daripadanya dinamai akan dia mafatihu ' l-shahadat3 dan





Not listed in Brockelmann.
sekalian itu masuk dibawah ismu akhir dan zah ir. Maka inilah 
kenyataan setengah daripada segala asma’Nya.
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Dan bahwasanya adalah pengetahuan kita akan segala asma’
Allah itu mutccwaqqif  ^atas idhin sharaC. Maka sebab itulah 5
dikata Shaykh r.a.h.: FASLUN F I  ANNA ASMA'A ,LLAHI TA°ALA 
TAWQIFIYYATj artinya: "Ini fasai pada menyatakan segala asma'
Allah taCala yang taw qifiyyat. "
THUMMA ASAMI 'LLAHI T A WQIFIYYATUN
J  A• AT °ANI 'L-MAWLA ILA 'L-BARIYYAT, 10
artinya: "Maka sekalian asma’ Allah itu taw qifiyyat3 datang ia 
daripada Tuhan (yang mengempukan pekerjaan) kepada segala 
manusyia,
BI N AS SI AYAT IN TALA HA 'LLAHU
LI RUSULIHI FA BALLAGHU MU'TAHU) 15
"dengan ditentukan oleh segala ayat yang dibacakan akan dia 
oleh Allah ta°ala bagi segala pesuruhNya, maka disampaikan 
mereka itu (daripada Tuhan kita) barang yang dianugerahakan 
Allah taCala (akan mereka itu),"
MIN RABBINA MA DAMATI 'L-AHKAMU. 20
° AL AY HIMU ,L-SALATU WA 'L-SALAMU.2 
"dan sanya telah diperbuat mereka itu barang yang dititahkan 
akan mereka itu selama kekal, segala hukum. Atas mereka itu
B: berhenti.
In A and B:
°ALAYHIMU [L-SALATU WA ,L-SALAMU 
MIN RABBINA MA DAMATI ,L-AHKAMU.
In A117 the line °ALAYHIMU.... occurs on p.377 and the line 
MIN RABBINA.... on p.380 where it seems to be out of context.
rahmat Allah dan salamNya.^
Bermula dikehendaki dengan katanya taw qifiyyat itu, adalah 
segala asma1 itu tawqif> yaCni terhenti pengetahuan kita akan 
dia atas idhin sharaC yang datang ia daripada Allah kepada 
segala makhluq dengan dibacakan oleh Allah segala ayatnya atas 5
lidah segala pesuruhNya. Maka apabila ada Ia tersebut dalam 
Quv ,an atau dalam hadith, niscaya kita kata akan dia ismu, dan 
apabila tiada, maka tiada.1" Dan inilah kenyataan segala asma'.
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A difficult section. The Arabic flows on from the 
previous quotation while the Malay is obscure. The 
translator, who else where is quite adept, does not 
comprehend the sentence. One would expect something 
like the following (beginning p .43 line 16): ...maka 
disampaikan mereka itu barang yang dianugera^akan 
Tuhan kita karena (anugeraha itu bersifat) hukum.
.maka tiadalah ia kita kata akan dia itu.B:
[Chapter 6. On the necessary with regards the Messengers.]
Maka mengiringi dia kenyataan segala sifat yang wajib atas 
rasul Allah, dan yang harus bagi mereka itu dan yang muhal atas 
mereka itu, maka adalah mengetahui sekalian itu wajib atas kita, 
orang yang Laqil baligh, kemudian daripada pengetahuan kita 
akan segala sifat yang wajib dan yang j d ' i z  bagi Allah taCala, 
dan yang"؛" mustahil atasNya. Kata Shaykh: FASLUN FI  ' L-WAJIBI 
LI 'L-RUSULI3 SALLA ,LLAHU °ALAYHIM WA SA LLAMA 3 WA 'L -JA 'IZ I  
WA 1L-WHALI, artinya: "Ini f asai pada menyatakan yang wajib 
bagi segala rasul Allah s.a.w. dan yang harus bagi mereka itu 
dan yang mustahil atas mereka itu."
THUMMA KA DMA °ALA YKA, YA MUKALLAFU 3 
BA°DA ,LLADHI LI ,LLAHI MIMMA TA$IFU3 
artinya: "Kemudian maka demikian lagi wajib atasmu, hai orang 
yang Caqil baligh, kemudian daripada pengetahuanmu akan barang 
yang thabit bagi Allah daripada segala sifat kamal yang telah 
kauiCtiqadkan akan Dia itu,"
AN TA°LAMA ,L-WAJIBA WA ,L-MUHALA 
WA ,L-JA'IZA •L-MAaRUFA KAYFA HALA3 
artinya: "bahwa diketahui kiranya akan yang wajib dan yang 
mustahil itu dan yang j a ’ iz  yang maCruf itu, betapa ia daripada 
pihak halnya,"
A omits "yang".
LI 'L-RUSULI °AQDAN WAJIBAN LIZAMAN 
AMANATUN SIDQUN BALAGHUN DAMA1 - 
"(kauketahui pekerjaan itu) bagi segala rasul Allah dengan 
iCtiqad yang wajib yang tetap, (dan adalah yang wajib bagi 
mereka itu) kepercahayaan dan benar dan menyampaikan segala 5
yang disuruhkan Allah sentiasa."
WA ANNAHUM QAD BALLAGHU MA UMIRU 
BIHI ILA ,L-KRALQI I  LA AN QUBIRU2 - 
"Dan bahwasanya mereka itu telah menyampaikan mereka itu akan 
barang yang disuruhkan mereka itu menyampaikan dia kepada segala 10 
makhluq hingga mati mereka itu." Maka inilah segala sifat yang 
wajib atas mereka itu.
Adapun segala sifat yang mustahil atas mereka itu, maka 
yaitu segala lawan tiga yang tersebut itu, seperti kata Shaykh 15
r.a.h.:
WA DIDDU DHA °ALA YHIM MUHALUN 
FA °ALIMUHU KULLUHUM ABTALUN, 
artinya: "Lawan segala yang tersebut itu atas mereka itu muljal, 
maka orang yang tahu akan kata ini sekalian mereka itu orang 20
yang quwat."
QAD QADHAFU BI ,L -HAQQ I  FAUQA 'L-BATILI 
FA SARA MAZHUQAN MA°A 'L-MUBATILI, 
artinya؛ "(Adalah quwat mereka itu daripada pihak) sudah
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In A117 these two lines occur in the preceding fasal, and 
in reversed order.
All7: hushiru.2
dilotarkan mereka itu yang haqq atas yang batil, maka jadilah 
yang batil itu serta yang mengiCtiqadkan dia hapus (dengan 
lotarnya itu)." Dan inilah kenyataan segala yang mustahil atas 
mereka itu.
Dan adapun yang harus bagi mereka itu, maka yaitu segala 
a° rad b i shari ,at yang tiada mengurangkan martabat mereka itu 
yang tinggi, seperti kata Shaykh:
WA JA'IZUN FI HAQQIHIM MA JAZA 
MWMARADIN WA NAHWIHI MAJAZAN, 
artinya: "Dan harus (dengan harus tertentu) pada haqq mereka 
itu sesuatu yang diperoleh dalil menujukkan atas harusnya 
daripada sakit dan yang sebagainya."
DUNA 'LLADHI YUKHILLU BI 'L-RISALATI;
FA INNAHU °ALAYHIM I  HA LATUN - 
"Tiada harus bagi mereka itu barang yang mengurangkan pangkat 
rasul mereka itu; maka bahwasanya Haqq taCala menjadikan yang 
demikian itu muj^ al atas mereka itu, (seperti makan zakat  ^dan 
mengarang sha°ir dan buta dan tuli dan penakut),"
WA LAU YA KU NU JA ’IZAN LI 'L-GHAYRI 
FA DIN BI HADHA, YA KHAFIRA 'L-SAYRI 
"dan jikalau ada yang mengurangkan itu harus bagi orang yang 
lain daripada mereka itu sekalipun. Maka jadikan olehmu kata 
ini akan agama, hai orang yang hendak menyetosakan dirinya 
pada perjalannya (yang ma°nawi)."
Alms tax (Isl. law). Wehr p.380.
FA HADHIHI JUMLATU MA LI ,LLAHI 
WA RUSULIHI MIN WAJIBATI ,LLAHI - 
"Maka inilah perhimpunan barang yang bagi Allah dan bagi 
rasulNya daripada segala pekerjaan yang d±idafat\aan kepada 
Allah daripada pihak wajibnya." 5
WA MA SIWAHA DAKHILUN fT  HISNIHA.
TAFSILUHU MIN MUJMALATI DIMNIHA - 
"Dan barang yang lain daripada perhimpunan yang tersebut itu,■؛" 
masuklah ia dalam ijmalnya. Bermula t a f s i l yang lain
daripadanya itu diambil ia daripada segala mujmal yang dalam 10
kandungannya ٠
YA° LAMUHU KA DHA ULU 'L-ALBABI,
WA 'L-FATIHU ,LLAHU LAHUM BI ,L-BABI - 
"Diketahui akan dia demikian itu oleh orang yang berCaqal, pada 
hal adalah yang membukakan pintu bagi mereka itu Allah s.a.w. 15
Maka inilah akhir kenyataan segala yang wajib bagi segala rasul 
Allah dan yang harus bagi mereka itu dan yang mustahil atas 
mereka itu.
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■٠■ Marginal note: ya°ni s i f a t  ma°ani.
Marginal note: yaCni khaliq terkandung pada qudrat, 
upamanya.
Dan yang mengiringi dia kenyataan hukum is t it a ° a t dan 
kasbj yang bersalah-salahan dalamnya segala bicara orang yang 
mutaqaddimin dan yang rrruta ,akhkhirin. Kata Shaykh؛ FASLUN FI 
,L-ISTITA°ATI WA ,L-KASBIj artinya: "Ini fa؟al pada menyatakan 
hukum is t it a ° a t dan kasb", yaCni kuasa dan usaha.
AL-°ABDU DHU i f  LIN BI ,L-IKHTIYARI 
BI QUDRATIN KASIBATIN MIN BARIء 
artinya: "Bermula hamba itu mempunyai ia akan fi^l (dan adalah 
fi°lnya itu terbit daripadanya) dengan ikhtiyarnya, (dan adalah 
fi^l yang terbit daripadanya dengan ikhtiyar itu) dengan sebab 
qudrat yang menghasilkan^ (baginya ficl, dan adalah qudratnya 
yang menghasilkan^ baginya fi°l itu beroleh faedah daripada 
Tuhannya yang menjadikan dia."
WA 'L-KASBU TAHSILUN BI 'DHNI ,LLAHI 
LA MUSTAQILLANد FA 'STA°IN BI ,LLAHI - 
"Dan adalah usaha itu mengha؟ilkan^ sesuatu dengan idhin Allah 
tiada m u s ta q illj ‘~ maka (dengan kata ini) minta tolonglah engkau 
kepada Allah."
FA ,L-JABRU3 MANFIYYUN KA 'L-ISTIQLALI;
BI DHA ATA TANZILU DHI 'L-JALALIد 
artinya: "Apabila adalah maCna kasb seperti yang telah tersebut 
itu), maka i^tiqad ja b r semata-mata itu menafilah ia, lagi batil
A has "mefra؟ilkan" twice, and then "menghasi1kan" which could 
indicate that the word was n©t totally accepted in Malay at 
this time. B has "menghasilkan" in each case.
B: ya^i bukan kuasa bagi hamba.





seperti ba^ll l^tlqad i s t iq la l ; telah datang beberapa ayat
turun daripada Tuhan yang mempunyai kebesaran, akan menyabitkan 
ma°na kasb yang tersebut itu."
Maka adapun i^tiqad jab r semata-mata itu, yaitu madhhab 5
seseorang yang bernama Jahm anak Safwan^ dan segala yang mengikut 
dia. Dan adalah i^tiqad mereka itu tiada ada quwat bagi hamba 
itu sekali-kali. Dan adalah hamba itu majburد ya^ni digagahi 
jua pada fiilnya. Maka dari karena itulah dinamai mereka itu 
Jabariyyah. Dan adalah batil ictiqad mereka itu dengan daruri^ 10 
karena ia mukabaratو lagi menolakkan bagi sesuatu yang maClum 
dengan badihaty م daripada bedha antara orang yang naik kepada 
tempat yang tinggi dengan ikhtiyarnya^ dan orang yang gugur
dari atas.
Dan adapun i^tiqad i s t iq la l itu, yaitu A h li ' l - I ° t i z a l٠^
Dan adalah iCtiqad mereka itu bahwa segala £ 1 ءل  hamba itu waqi° ٦ 
ia dengan qudrat hamba atas jalan i s t iq la l dengan tiada ija b  
hanya dengan ikhtiyar dirinya jua.
Jahm ibn ؛؛afwan Abu Mu؛iriz (d. 746 AD). ^ee Eno. o f  Islam.
New ed. Vol. 2 p.388. B:dan Zamakhshari penghulu Muctazilah. 
This is Abu ,1-Qasim Mahmud ibn cUmar al-Zamakhshari (1075- 
1144 AD). See Sho rte r Eno. o f  Islam, pp.656-7.
Marginal note: yaCni tiada bicarakan lagi.
" " : ya^ni bantahan. B: yaCni mebesarkan
dirinya.
م Marginal note: . س لهلاك ل س إلدألا
■؛١ ١) ذ  yaCni mula-mula yang didapat(?)
i.e. MuCtazilah. "... the name of the great theological 
school which created the speculative dogmatics of Islam." 
shorter Eno. o f  I s lam pp.421-7.
B: ya^ni jatuh.
Maka adalah dua i°tiqad ini batil keduanya dengan beberapa 
dalil menujukkan kepada batil keduanya. Maka setengah daripada 
segala dalil yang menujukkan kepada demikian itu, firman Allah 
taCala, tersebut pada Surah a l-A °vaf3 demikian bunyinya: Qul: 
la  amliku l i  naf s i  naf° an wa la  darran i l l a  ma sha'a ' lla h u ^  
artinya: "Kata olehmu, (ya Muhammad): tiada aku memilikkan 
bagi diriku manfaCat dan tiada mudarat melainkan yang 
dikehendaki oleh Allah." Dan setengah daripadanya tersebut 
pada Surah Yunus j demikian bunyinya: Qul: la  amliku l i  n a fs i 
darran wa la  naf°an i l l a  ma sha'a ' IV ahu 2 artinya: "Kata 
olehmu, (ya Muhammad): tiada aku memilikkan bagi diriku 
mudarat dan tiada manfaCat melainkan yang dikehendaki oleh 
Allah." Maka padalah bagi kita dua ayat ini akan menolakkan 
iCtiqad mereka itu.
Sebab itulah kata Shaykh:
FA L TANZURAN IN SHI'TA BI 'L-INSAFI 
F I  A YATAY YUNUSA WA ' L-A°RAF I:
LA AMLIKU NAF°AN WA LA DARRAN SIWA 
MA SHA 'A RABBIj 'L-HAQQUy WAHABBU 'L-QUWAs 3 
artinya: "Apabila engkau hendak mengetahui dalil atas yang 
demikian itu, maka hendaklah kautilik pada dua ayat Yunus dan 
A °ra f dengan katanya: ,tiada aku memilikkan manfa°at dan tiada 
mudarat lain daripada yang dikehendaki oleh Tuhanku, yang thabit
■١■ Qur'ant 7:188
2 " 10:49
A117: ma sha ’a rabbu 'l-k h a lq i wahabbu 'l-quwa.
bagi dhatNya, iagi yang menganugerahai segala sifat kamal.'"^
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Bermula dengan mafhum dua ayat yang tersebut itu, adalah 
Nabi s .a .w. memilikkan ia akan manfa^at dan mu^arat, apabila 
dikehendaki Allah akan dia yang demikian itu, karena firman 5
Allah taCala: Wa ma tasha'una i l i a  an yasha'a ' l l a h u 2 artinya: 
"Tiada ada yang kamu kehendaki melainkan yang dikehendaki Allah."
Maka apabila dimilikkannyalah sesuatu daripada yang tersebut 
itu dengan dikehendaki Allah, niscaya tahulah kita akan bahwa 10
qudrat nabi itu memberi t a 't h ir ia pada sesuatu dengan idhin 
Allah taCala, tiada dengan i s t iq la l . Sebab itulah berkata Imam 
al-Haramayn3 r.a.h.: Al-qudratu ' l-hadithatu tu ' a thth iru  f i  
' l-a f^ a li la  °a la  s a b i l i  ' l - i s t i q l a l i  3 hal °a la  a^darin qaddaraha 
' llahu  ta°a la3 artinya: "Qudrat yang baharu itu memberi t a 't h ir 15 
pada segala fiCl, tiada ta 'th irn y a itu atas jalan i s t i q l a l 3 
tetapi adalah ia atas segala taqdir yang telah ditaqdirkan 
Allah jua." Maka janganlah kita nafikan t a 't h ir pada qudrat 
hamba itu sekali-kali, hanya yang kita nafikan itu ta 'th irn y a  
dengan i s t iq la l jua. Maka tiadalah mawjud ja b r dan i s t i q l a l 3 20
yaCni thabitlah bu tl keduanya, dan hasilnya adalah hamba itu 
majbur f  i  °ayni ' l- ik h t iy d r.4
Malay translation inaccurate. One would expect:
Tuhanku yang sebenarnya lagi yang menganugerahai qudrat."
Qur' an 3 76:30.2
i.e. Abu '1-Ma^ali ^Abd al-iialik al-Juwayni (1028-1085 AD)٠
See Enc. of Islam. New ed. Vol. 2 p.605-6.
B: majbur f i  ghayri 'l- ik h t iy d r . NB. loss of paradox in 
B reading.
Bermula segala dalil menyabitkan b u tl keduanya itu amat 
banyak dalam Qur,an dan hadith. Sebab itulah kata Shaykh:
WA GHAYRU DHA FI 'L-DHIKRI WA ,L-AKHBARI 
MUSTAKTHIRUN; FA 'JZUR BI 'L-ISTIBSARI, 
artinya: "Yang lain daripada yang tersebut itu (ualam Surah 
Yunus dan A^raf ini) dalam Qur'dn dan hadith amat banyak; maka 
tilik olehmu dengan mata hatimu", niscaya kauperoleh ia.
Maka setengah daripadanya firman Allah ta^ala, menghikayatkan 
kata r asul Allah, demikian bunyinya: Wa ma kana land an 
na'tiyakum b i su ltan in  i l l a  b i iclhni ’ I la h i1د  artinya: "Tiada 
ada bagi Kami mendatangkan akan kamu hujjat^ melainkan dengan 
idhin Allah." Dan firman Allah ta°ala: Wa ma hum b i darrina  
b ih i min ahadin i l l a  b i idhni ' I lah i دو artinya: "Tiada mereka 
itu memberi^ mudarat dengan dia (ya^ni dengan sihir) daripada 
seseorang melainkan dengan idhin Allah." Dan firman Allah 
ta^ala: لم fa  tam yasiru  f i  'l-a rd i fa  yanzuru kayfa kana 
°aqibatu 'lla d h in a  min qablihirn? Kanu akthara minhumj wa 
ashadda quwwatans wa atharan f i  , l-a rd i. Fa ma aghna °anhum 
ma kdnu yaksibuna3 و artinya: "Tiadakah berjalan mereka itu 
dalam bumi, maka menilik mereka itu betapa ada Caqibat pekerjaan 




A: memeri. B: memberi. The forms are interchangeable in 
both MSS. I have transcribed as "memberi" but indicate 
variants, such as this.
Qur 'arij 40:82.
itu terlebih banyak daripada mereka itu, dan terlebih sangat 
quwat, dan athar (yaCni memberi bekas dalam bumi), maka tiada 
mengayakan mereka itu barang yang diusahakan mereka itu."
Dan setengah daripadanya sabda Nabi s.a.w. bagi Ibn CAbbas 5
r .a.h., demikian bunyinya: Wa ,"lam anna , l-ummata lau ijtam a°at 
a la  an yanfa°uka b i shay’ in , lam yanfa'uka i l i a  b i shay’in  qad 
katabahu , llahu laka, wa in  ijtama^u °ala  an yadurruka b i shay’in 3 
lam yadurruka i l l a  b i shay’in  qad katabahu , llahu  °alayka.... 
al-hadithy^ artinya: "Bermula ketahui olehmu bahwasanya ummat 10
itu, jikalau berhimpun mereka itu atas memberi manfaCat akan 
dikau, niscaya tiada memberi manfa^at mereka itu akan dikau 
melainkan dengan sesuatu yang telah disuratkan Allah ia bagimu, 
dan jikalau berhimpun mereka itu atas memberi mudarat mereka itu 
dengan sesuatu, niscaya tiada memberi mudarat mereka itu akan 15
dikau melainkan sesuatu yang telah disuratkan Allah ia atasmu."
Maka dengan segala dalik ini tahulah kita akan fiCl hamba 
itu memberi t a ’ t h ir ia dengan idhin Allah, dan b u tlla h iCtiqad 
ja b r dan i s t iq la l . Dan adalah iCtiqad yang sahih, antara 20
keduanya - yaitu iCtiqad A h li , l-Sunnat wa 'l-Jama°a t.
Faedah“ pada menyatakan segala firqat, yaCni qaum yang 
telah diisharatkan oleh Nabi s.a.w. kepadanya, dengan sabdanya:
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Hadith not in Wensinck.
The rest of this fasal departs from A117. It may quite 
well be an interpolation.
Sataftariqu  ummati thalathan wa sab°ina f irq a ta n . Kulluha f i  
, l-n a r i i l i a  wahidatan^ artinya: "Lagi akan berqaum-qaum 
ummatku datang kepada tujuh puluh tiga qaum; sekalian mereka 
itu dalam neraka melainkan satu qaum," yaCni sekalian mereka 
itu dalam neraka daripada pihak iCtiqad, melainkan satu qaum; 5
maka yaitu luput, yaCni lepas daripada yang tersebut itu.
Maka sembah sesorang daripada segala sahabat: "Siapa qaum yang 
luput itu, ya Nabi Allah?" Maka sabdanya: Alladhindhum Q a la  
ma ana °alayh i wa askabi3" artinya: "Segala mereka itu atas 
pekerjaan yang aku dan segala sahabatku atasnya."^ Maka adalah 10 
hadith ini setengah daripada segala muCjizat Nabi s.a.w. daripada 
pihak nyata sekarang segala firqat seperti bilang yang dalam 
hadith itu.
uan adalah pada masa wafat Rasul Allah s.a.w. segala Islam 15 
itu atas satu Caqidat dan satu jalan jua, melainkan yang 
memunikan mundfiqnya. Kemudian dari itu maka terbitlah ikhtilaf 
pada antara mereka itu, pertama pada pekerjaan i j t ih a d ** itu, 
seperti ikhtilaf mereka itu pada sabda Nabi s.a.w. tatkala 
sakit yang membawa kepada matinya itu, demikian bunyinya: 20
_؛< ^ ٠؛—٠ 3 ^
Sources: (i) Abu Da'ud, Sunan3 Kitab 39 (Sunna) Bab 1.
(ii) Al-Tirmidhi, $ahity3 Xitab 38 (Iman) Bab 18. (iii) Ibn 
Maja, Sunan3 Kitab 36 (Fitan) Bab 17. (iv) Ahmad ibn Hanbal, 
Musnad 2:332 and 3:145. Wensinck, vol. 5, p.136.
Hadith not in Wensinck.
 ^ B: Segala mereka itu atas pekerjaan yang aku dalamnya 
segala sahabatku atasnya.
 ^ "(Isl. Law) independent judgement in a legal or theological 
question, based on the interpretation and application the
4 usul." Wehr, p.143.
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I 't u  f iy y a  b i qurtasin ! Aktubu lakum kitaban la  t a d il lu  ba°di3 
artinya: "Bawa olehmu akan daku qertas supaya kusuratkan bagi 
kamu sesuatu surat yang jangan kamu sesat kemudian daripada aku" - 
hingga dikata oleh Sayyidina CUmar r.a.h. bahwa: "Nabi ini 
dighaibkan akan dia oleh sakitnya daripada dirinya; telah 
memadaikan akan kita kitab Allah." Maka tatkala itu banyaklah 
kata kalut malut^, hingga sabda Nabi s.a.w.: "Nyah kamu sekalian 
daripada aku.1 Tiada seyogyanya dihadapanku orang berbantah."
Dan seperti ikhtilaf mereka itu kemudian daripada itu, 
pada orang yang tinggal daripada jaysh Usamah,3 yaCni tentara 
Usamah. Kata setengah mereka itu, wajib mengikut dia, mengambil 
dalil dengan sabda Nabi s.a.w.: Jahhizu jaysha Usamata. La°ana 
' llahu man takh a lla fa  °anhu3 artinya: "Belanjai oleh kamu 
jaysh Usamah. Telah dikutuki Allah orang yang tinggal 
daripadanya." Dan kata setengah mereka itu, wajib tinggal 
karena menanti titah Rasul Allah pada ketika sakitnya.
Dan seperti ikhtilaf mereka itu kemudian dari itu, pada 
mati Nabi s.a.w., hingga dikata oleh Sayyidina CUmar r.a.h.: 
"Barangsiapa mengata bahwa Muhammad itu sudah mati niscaya 
kuatasi^ akan dia dengan pedangku, yaCni kuangkatkan atasnya
Hadith not in Wensinck.
9
Acehnese expression, meaning "fussing about in an annoyed 
manner (of many people)". See Djajadiningrat, p.654.
Refers to expedition of Usamah bin Zayd to Syria in 632 AD. 
See Atta Mohy-ud-Din, Abu Bakr٠ Delhi S. Chand & Co.. 1968 
pp.19-22.
Hadith not in Wensinck.
B: kuasa.
pedangku pada menetak dia; hanya ia diangkatkan kelangit 
seperti diangkatkan CIsa anak Maryam." Dan kata Abu Bakr 
r.a.h.: "Barangsiapa ada ia menyembah Muhammad, maka 
bahwasanya Muhammad itu telah sudahlah ia mati, dan
barangsiapa menyembah Tuhan Muhammad, maka bahwasanya Tuhan 5
Muhammad itu hidup tiada mati," serta dibacanya: Wa ma 
Muhammadun i l l a  rasulun: qad khalat min q a b lih i 'l- ru su lu  
artinya: "Dan tiada ada Muhammad itu melainkan rasul Allah.
Sanya telah lalu dahulu daripadanya beberapa segala rasul
Allah." Maka tatkala itu mengikutlah segala qaum akan 10
katanya.
Dan seperti ikhtilaf mereka itu kemudian dari itu, pada 
tempat menanam Nabi s.a.w. di Mekkah atau di Medinah atau di 
Bayt al-Muqaddas, hingga didengar mereka itu suatu ceriteranya 15
daripada Nabi s.a.w. bahwasanya segala nabi Allah^ itu ditanam 
mereka itu pada tempat mati mereka itu.^
Dan seperti ikhtilaf mereka itu kemudian dari itu pada 
menentukan^ Abu Bakr r. a. h.“* akan khalifat Rasul Allah dahulu 20
daripada CUmar. Kemudian maka ikhtilaf mereka itu pada 
pekerjaan mushawarat kemudian daripada CUmar, hingga tetaplah
■٠" Qur ,anj 3:144.
A omits "Allah".
B: ....ditanamkan mereka itu pada tempat mati mereka itu jua.
 ^ A: menetukan.
A: ....r.a.h. atas CUmar.... B omits "atas CUmar".
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pekerjaan itu atas CUthman.
Dan seperti ikhtilaf mereka itu pada memunuh CUthman, dan 
pada ikhtilaf CAli dan MuCawwiyyah, dan pada segala pekerjaan 
yang berlaku pada perangi Jamal dan Siffin.^
Kemudian maka ikhtilaf pula mereka itu pada setengah 
daripada far°iyyah  °ilmu f iq h 3 ^  dan adalah ikhtilaf mereka itu 
nityasa^* dalam bertambah-tambah daripada sedikit kepada sedikit 
dan datang kepada akhir segala hari sahabat Nabi s.a.w., hingga 
nyatalah tiga orang“* yang menyalahi mereka itu akan iCtiqad 
pada qadarJ٤ dan pada mengisnadkan segala perkara kepada taqdir 
Allah. Maka nityasa ikhtilaf itu bercawang-cawang dan dengan 
segala bicara mereka itu bercerai-cerai hingga bercerailah Ahl 
al-Islam itu datang kepada tujuh puluh tiga qaum, seperti yang 
tersebut dalam hadith itu.^
؛*Bermula segala pohon^ firqat Islamiyyat itu dulapan
B: ...pada masa perang .... 
A: Siffayn,
B omits "Cilmu fiqh", i.e., B has copied original error in 
A, where it occurred after "bertambah-tambah" below, and
was crossed out.
B: uantiasa, in each case.
Probably: (i) Ha§an al-Ba؟ri (d. 728 AD). See Enc. of 
Islam. New ed. Vol. 3 pp.247-8.
(ii) cAmr ibn cUbayd (d. 761 AD). Enc. of Islam 
Vol. 1 p. 454.
(iii) Wa؟il ibn CAta' (d. 748/9 AD). Shorter Enc, 
of Islam, p . 631.
٤ B: .... iCtiqad daripada Qadariyyah....
 ^ See * p. 55.
 ^ A: ....pohon perintah firqat....
9 AB: ؛؛ee Klinkert p.469.
firqat: pertama MuCtazilah namanya; kedua ShiCah^ namanya; 
ketiga Khawarij" namanya; keempat Murijiyyah3 namanya; kelima 
Najjariyyah^ namanya; keenam Jabariyyah^ namanya; ketujuh 
Mushabbihah^ namanya; kedulapan Najiyyah namanya. l'laka 
MuCtazilah itu berqaum-qaum pula mereka itu, datang kepada dua 5
puluh qaum - telah mengafirkan^ setengah mereka itu akan 
setengah mereka itu. Dan Shi°ah itu berqaum-qaum mereka itu, 
datang kepada dua puluh dua qaum. Dan Khawarij itu datang kepada 
sembilan qaum. Dan Murjiyyah itu datang kepada enambelas aqum.
Dan Najjariyyah itu datang kepada tiga qaum. oan Jabariyyah 10
dan Mushabbihah itu baqi keduanya atas ftal keduanya, dan 
demikian lagi Najiyyah itu baqi ia atas halnya itu, yaitu A h li 
, l-Sunnat wa ' l-Jama°at.
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Adapun dikehendaki dengan 11A h li , l-Sunnat" itu, yaitu 15
firqat yang nityasa mengambil daripada segala kata Rasul Allah 
s.a.w. dan daripada segala perbuatannya dan taqrirnya.^ Dan 
dikehendaki dengan "Jama°at" itu, ittifaq atas sekalian itu.
See Shorter Enc. of Islam, pp.534-541.
i .e. Kharijites. One of the earliest sects. See Shorter 
Enc. of Islam, pp.246-9.
i.e. llurji'ites, extreme opponents of Kharijites. See 
Shorter Enc. of Islam, p.412.
School of al-^sayn b. Muhammad al-Najjar - listed by 
Al-Shahrastani as a sect of MuCtazilah. See Shorter Enc. 
of Islam, p.431.
See Enc. of Islam. New ed. Vol. 2 p.365.
.mengkafirkan مظ منك؛رذ ،:
5
The Comparers, another name for the MuCtazilah.
7
B: yaCni tetap daripada khabar Nabi.
Maka sebab itulah ditentukan akan mereka itu yang luput daripada
neraka.
Dan setengah daripada segala t a ' i f a t yang luput itu yaitu 
t a ' i f a t AshCariyyah namanya, ya°ni yang dibangsakan kepada 
Shaykh Abi al-Hasan al-AshCari,^ maka "AshCari" itu yang 
dibangsakan kepada AshCar, yaitu bapa؛؛ suatu q a b ila t daripada 
orang negeri Yaman. Kata setengah mereka itu, yang3 dibangsakan 
kepada nininya,^ “٠ Abu Musa al-AshCari^ r.a.h. Dan adalah 
shaykh itu imam segala Culama mutakallimin pada masanya, lagi 
menolong jalan Nabi s.a.w.
Dan adalah ia pada pertamanya mengambil Cilmu kalam 
daripada (al-)Jubba٠ i,^  shaykh segala MuCtazilah. Kemudian 
maka ruju° ia daripada madhhab ICtizal dan masuk ia kepada 
mashghul dengan menolakkan iCtiqad mereka itu dan menolong jalan 
Rasul Allah s.a.w. Dan adalah sebab ia m ju ° daripada madhhab 
ICtizal itu karena berbahath dengan (al-)Jubba'i. Kata (al-) 
Jubba’I wajib atas Haqq taCala memelihara yang terlebih a§lah  ^^
See إ p.L7.
اى  in both MSS. See Djajadiningrat, p. 139.2
Something may be omitted, e.g. "AshCari itu".
B: qaum nininya.
"Nenek" usually means "grandparent", and Al-AshCari was 
ninth in descent from Abu Musa. "Mini" in Acehnese is 
"dear old father".
See Enc. of Islam. New ed. Vol. 1 p.695-6.
Abu CAli Muljammad b. CAbd al-Wahhab al-Jubba' i (d. 915/6) 
See Enc. of Islam. New ed. Vol. 2 مء569/7ء.
و B: asahh.
نل: yaCni yang terlebih baik.
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Dan kata (al-)AshCari: "Jikalau demikian itu, betapa 
hukum pada masa'alah tiga orang bersyaudara, maka adalah salah 
seorang^ daripada mereka itu mati pada halnya besar, lagi 5
؛aCat kepada Allah, dan seorang daripadanya mati pada halnya 
besar, lagi durhaka؛؛  ^kepada Allah, dan seorang■؛- lagi mati 
pada halnya kecil, ya°ni belumpai ia berdosya?" Maka kata 
(al-)Jubba’i: "Adapun yang taCat kepada Allah itu adalah ia 
kepada tempat yang tinggi dalam syurga, dan yang kecil itu IQ
kurang daripadanya, ya°ni tiada masuk syurga dan tiada masuk 
neraka, dan yang maCsiyat itu dalam neraka.^
Maka kata (al-)AshCari: "Apabila dikata oleh yang kecil 
itu^ kepada Allah taCala: 'Hai Tuhanku, karena apa kaumatikan 15
aku pada hal ku kecil, tiada kaubiarkan kiranya aku besar supaya 
berbuat taCat aku kepadaMu itu hingga bersama aku dalam syurga 
dengan syaudaraku yang ta°at kepadaMu itu?' - apa sabda Haqq 
taCala akan dia?" Kata (al-)Jubba'i: "SabdaNya: "Ketahui^ 
akan bahwa matimu pada hal kecil itu terlebih aslah bagimu, 20
karena jikalau engkau besar niscaya durhaka engkau kepadaKu,
bagi hambaNya.
Inccnsistent use of prefixes "se-" and "sese-", e.g. "salah 
seseorang", in first case, and "seseorang daripadanya" in 
the second.
A: ...besar ia durhaka... B: ...besar durhaka. . .
A: ' درد كدل  B: and ررصة ك
Klinkert P . 451: ددصى \
B: \زطا  and زا مح \ ر  Klinkert p. 1005: نارلف  (which 
is the usual spelling in AB), with ى ا ز  as an alternative.
B: ...kanak-kanak yang kecil itu...
A: سهوى
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dan masuk nerakalah engkau.'"
Maka kata Imam (al-)AshCari: "Betapa jikalau berteriak 
yang durhaka itu dari dalam neraka, maka katanya: "Hai Tuhanku, 
karena apa tiada Kaumatikan aku pada hal kecilku supaya jangan 5
aku durhaka kepadaMu? Dan adalah demikian itu terlebih aslah 
bagiku? Maka adalah aku tatkala itu pada manzilat syaudaraku 
yang kecil, tetapi reda dikau"؛" aku2 terkurang daripadanya.1"
Maka tatkala itu putuslah (al-)Jubba'i daripada jawab, dan 10 
taubat (al-)AshCari daripada madhhab ICtizal, dan masuklah ia 
kepada ishtaghal^ dengan membinasakan segala qaCidat mereka itu 
serta menolong jalan Nabi s.a.w.
Bermula pada suatu hikayat bahwasanya adalah ia dahulu 15
daripada demikian itu melihat Nabi s.a.w. dalam mimpinya. Maka 
sabda Nabi s.a.w. baginya: Ya Aba ' l-Haqani3 unsur sunnatiJ* 
artinya: "Hai Bapa Hasan, tolong olehmu jalanku." Maka 
sembahnya: "Telah sudah kuta'wilkan ayat demikian-demikian dan 
hadith demikian-demikian, ya Rasul Allah." Maka berpaling Nabi 20 
daripadanya. Kemudian maka dilihatnya pula sekali lagi.
Demikian jua sabdanya akan dia dan jawabnyapun demikian jua,
AB: ؛٤٠^ >)
A: akan.
B: yaCni bejuang. 
Hadith not in Wensinck.
hingga datang kepada ti،?a kali, maka tahulah ia akan maqsud 
Nabi s.a.w. daripadanya menyuruh menolong madhhab A h li , l-Hadithj 
maka masuklah ia kepada menolong mereka itu dan menolakkan 
segala i°tiqad yang menyalahi mereka itu.
5
Su'al: jika bertanya seseorang؛ apa sebab kita mengatakan 
setengah daripada segala firqat yang luput daripada neraka itu 
firqat AshCariyyat, karena tiap-tiap firqat itu mendaCwai dirinya 
firqat yang luput, pada hal sekalian mereka itu dibawah hadrat 
imkan? Jawab: karena bahwa adalah pada peraturan hadith yang 10
tersebut itu memberi tahu akan bahwa firqat yang luput itu, 
yaitu firqat yang mengi^tiqadkan barang yang diriwayatkan 
daripada Nabi s .a.w. dan ^a^abatnya^ Dan adalah yang demikian 
itu rrruntabiqj ya^i berpatutan atas firqat AshCariyyat, dan 
sekalian yang muwafaqat dengan dia jua؛؛ karena mereka itu 15
berjabat pada segala i^tiqad mereka itu, pada ^adith yang sahih 
yang manqulو daripada Nabi s.a.w. dan daripada segala sahabatnya.^
Dan tiada mau mereka itu melalui ؟ahirnya melainkan karena
daruratj dan tiada mereka itu mengikut kepada segala ^ukum
Caqal mereka itu seperti MuCtazilah. Maka sebab itulah kita 20
kata akan mereka itu, dan segala yang muwafaqat dengan mereka
itu, firqat yang luput daripada neraka. Wa , llahu c[°lam.
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B: ..٠sahabatnyapun demikian jua.
B: ...jua seperti (al-)Maturidi r.a.h. Written:
This is Abu Mancur Muhammad ibn Muhammad ibn Mahmud al- 
Hanafi al-Mutakallim al-Maturidi al-Samarqandi (d.944 AD) 
See Shorter Enc. of Islam, pp.362/3.
B : ya^ni yang dinaql.
Inilah akhir kenyataan hukum i s t i t a °  at dan kasbj serta 
menyatakan jumlah segala firqat Islamiyyat atas jalan ijmal.
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Dan mengiringi dia kenyataan segala bahagi^ hukum Caqal 
itu, yaitu tersimpan ia atas tiga bahagi: pertama wajib; kedua 
j a ' i z j ketiga m ustahil. Kata Shaykh r.a.h.2؛ FASLUN FI  AQSAMI 
HUKMI 'L-°AQL3 artinya: "Ini fasal pada menyatakan segala 
bahagi hukum Caqal."
[Chapter 8 . On the divisions of Understanding.]
TA°RIFU HUKMI 'L-°AQLI F I  MA YAQDI 
LI 'L-SHAY’I  MAHMA KANA HINA YUMDI 
BI AN YAQULA WAJIBUN AW J A ’IZUN
AW HUWA MUHALUN; WA ,L-BAYANU RAKIZUN - 10
"Bermula ta°rif hukum °aqal itu pada yang dihukumkan bagi 
sesuatu dengan dia, barang betapa ada suatu itu tatkala 
melakukan3 hukumnya, yaitu seperti^ dikata oleh Caqal, ini
wajib t h u b u t iatau j a ' i z  thubuti٤ atau ia rm h a lJ Dan
15
This use of "bahagi" may be attributed to Achehnese 
influence, since the Achehnese "bagi" means "kind" or "sort". 
The infix "-ha-" shows Malay influence. See Djajadiningrat٠ 
p. 11 2 .
A: WA ,LLAHU A°LAMy which is out of place.
AB: melalukan.
B: ...seperti bahwasanya dikata...
Marginal note: Ndtywa3 wa ' l la h  ^b i k u l l i  shay’ in  °alim .
Fa , I- aqlu yahkumu b i anna ’ 1- ilm  b i k u l l i  shay 'in  thab it  
i la y h i b i 'l-d a ru ra t; "Bermula A.T. dengan tiap-tiap sesuatu 
amat tahu. Maka caqal itu menghukumkan ia dengan bahwasanya 
cilmu itu dengan tiap-tiap suatu itu thabit bagi A .T. dengan 
darurat." See Djajadiningrat, p . 112.
Marginal note: Nahwa3 ku llu  insanin  katibun b i , l-imkdni 
' l-kha$§; "Bermula tiap-tiap insan itu menyurat ia dengan 
mumkin yang khass," maka bahwasanya caqal itu menghukumkan 
ia dengan bahwasanya kitabat itu harus thabitnya bagi insan, 
maka tiada wajib dan tiada m ustahil.
Marginal note: Nahwa, ,1-insanu yamtanacu an yakuna hajar 
[written "Bermula insan itu menegah ia bahwa kawannya
batu", maka batu itu m astahil thabit bagi insan.
kenyataan (segala bahagi yang tiga itu) tetap ia pada tempatnya", 
yaitu seperti kata Shaykh:^
FA WAJ IBU N LA YUTASAWWAR °AD.AMUHU 
WA DIDDUHU ,L-MUHALU JAZMAN; FA '°LAMHU3 
artinya: "Maka yang wajib itu tiada terupa (pada Caqal) tiadanya, 5 
dan lawannya itu muhal sekali-kali, maka ketahui olehmu yang 
demikian itu."
WA JA'IZUN YAHKUMU BI ,L-AMRAYNI 
LI DHATIHI WA GHAYRIHI2 HUKMAYNI, 
artinya: "Dan yang j a ’ iz  itu dihukumkan (oleh °aqal dalamnya) 10
dengan dua pekerjaan karena dhatnya, dan (dihukumkan dalamnya) 
dengan dua hukum karena lainnya," ya°ni barang yang harus pada 
Caqal thabitnya bagi sesuatu,3 niscaya dihukumkan oleh Caqal 
dalamnya dengan harus thabitnya dan tiadanya. Maka dikata 
dalamnya ini dapat adanya bagi sesuatu3 itu dan dapat tiadanya 15
atas bersamaan keduanya, apabila ditilik kepada dhat yang harus 
itu. Maka inilah arti katanya^ "dengan dua pekerjaan" itu.
Dan jika ditilik kepada pekerjaan yang kharij daripada dhatnya, 
niscaya dihukumkan oleh caqal dalamnya dengan dua hukum. i-Iaka 
dikata dalamnya ini, dapat thabit baginya dengan tilik dhatnya, 20 
dan terkadang wajib thabit baginya, atau terteguh dengan tilik 
kepada lainnya, ya^ni dengan tilik kepada pekerjaan yang kharij 
daripada dhat yang harus itu, dan inilah arti~* katanya "dengan
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B: r.a.h.
A117: .. .WA LA GHAYRIHI. . .





Bermula dengan taqdir kata ini , adalah °alam ini harus 
adanya dan tiadanya dengan tilik kepada dhat imkan3 dan wajib 
adanya dengan tilik kepada taCalluq °ilmu yang azali kepadanya. 
Maka dinamai wajibnya itu wajib b i 'l-gh ayr3 tiada wajib b i 
’ l-dhat.
Su'al:^  jika bertanya seseorang: Adakah dapat hari yang 
sekarang ini dijadikan Allah akan hari yang esok, dan hari yang 
esok itu akan hari yang sekarang? Niscaya adalah jawabnya:^  
Apabila ditilik kepada dhat hari daripada pihak imkannya, 
niscaya dapat yang demikian itu, karena ia setengah daripada 
segala mumkinat yang harus adanya dan tiadanya. Dan apabila 
ditilik kepada taCalluq °ilmu Haqq taCala akan dia pada azal, 
bahwa hari yang sekarang ini terdahulu adanya daripada hari 
yang esok, niscaya tiada dapat yang demikian itu karena tiap- 
tiap yang nyata sekarang ini tiada dapat bersalahan daripada 
yang telah thabit dalam °ilmuNya itu.
Sebab itulah kata Imam (al-)Ghazzali r.a.h. yang telah lalu 
sebutnya: Laysa f  i  'l-im kani abdd° un mimmd kana^ artinya: 
"Tiada pada imkan (yang mawjud) itu terlebih indah daripada
A: itu.
Instead of the usual format for question and answer dialogue, 
we have "sabermula" for "su'al", and "niscaya adalah jawabnya" 
for "jawab".
Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazzali (d.llll AD)
See Brockelmann S I, p.744. See also 2 p.
yang adanya itu," ya°ni daripada^ yang thabit dalam Qilmu Haqq 
taCala pada azal itu, serta putus tilik kita daripada dhatNya, 
karena jikalau dapat yang demikian itu, niscaya berubahlah 
0ilmuHya, maka yaitu muhal.“ Maka dengan kata ini pula tahulah 
kita akan bahwa^ hukum Caqal itu, dengan nisbah kepada Haqq ta°ala, 5 
dua bagai^ jua; ada kalanya wajibj dan^ ada kalanya muhal٠ 
Wa , llahu a°lam.
Bermula wajib dan mustahil dan j a ' i z  itu ada kalanya 
dcaruri dan ada kalanya nazari. Maka yang daru ri itu barang 10
yang tiada berkehendak kepada mentahqiqkan bicara dalamnya, 
dan yang nazari itu barang yang berkehendak kepada mentahqiqkan 




B: ...pada Haqq s .w. t.
A omits "bahwa".
Note use of Malay word instead of Achehnese. Cf. إ p.65. 
A omits "dan".
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[Chapter 9. On reports concerning the signs of the approach 
of the Day of Judgement.]
Dan mengiringi dia kenyataan segala barang yang didengar 
daripada pihak khabar Haqq taCala akan segala pekerjaan yang 
lagi akan datang. Kata Shaykh:"؛' FASLUN FI 1 L-ilASMU°ATI WA 
ANNA 'L-IMANA BIHA WAJIBUNS artinya: ,'Ini fasal pada menyatakan 
segala yang didengar (daripada Allah ta°ala dan yang telah 5
diketahui daripada pihak khabarNya, sama adanya dengan wasitat 
atau tiada)٠ dan^ bahwa percaya akan dia itu Wajib atas kita/"
Sebab itulah dikatanya kemudian dari itu:
THUMMA °ALAYKA3 YA UKHAYYA3 WAJIBUN 10
FI JUMLATI ,L-MATLUBI IDH TUTALIBU 
MA J A ’A FI 'L -M S M ir i BA°DA 'L-MAWTI 
WA QABLAHU MIN FIT NAT IN WA FAUTIN, 
artinya: "Kemudian dari itu, maka wajib atasmu, hai syaudaraku 
yang kecil, pada jumlah yang dituntut daripadamu tatkala dituntut 15 
engkau (percaya akan dia, yaitu mentasdiqkan barang yang datang 
daripada penengaran (daripada Qur an dan l^ adith) daripada 
segala pekerjaan yang datang kemudian dari mati dan yang dahulu 
daripadanya daripada segala fitnah (yang amat banyak) dan daripada 
(segala yang mutaCallaq dengan) mati." 2 0
B: r.a.h.
A omits "dan".
Maka tersebut dalam J  arnica l-K a b ir3 karangan (al-)Suyu£i,■؛" 
hadith, demikian bunyinya: Ayina bayna yad iyy i ’ l-s a ° a t i fitanan  
ka q at° i ’ l - l a y l i  ’ l-m uzlim i3 yusbihu ’ l- ra ju lu  f ih a  mu’minan 
wa yamshi2 ka firan } wa yamshi mu’minan wa yusbihu kafiran .
Al-qa°idu f ih a  khayrun mina ’ l-q a 'im i3 wa ’ l-qa 'imu f ih a  5
khayrun mina ’ l-mashi3 wa ’ l-mashi f ih a  khayrun mina ’ l - s a ° i.
Fa kassiru  aqwasakum  ^ wa q atti°u  autarakum wa 'dribu suyufakum 
b i ' l - n ija r a t i .  Fa 'in  dakhala °a la  ahadin minkum baytahu fa  
l  yakun ka khayri nabiyyi Adama,^ artinya: "Bahwasanya antara 
hadapan qiyamat itu beberapa fitnah seperti setengah pada malam 
yang gelap: berpagi-pagi laki-laki dalamnya mu'min, dan 
berpetang-petang^ kafir, dan berpetang“* dalamnya mu'min dan 
berpagi-pagi kafir. Yang duduk dalamnya terlebih baik daripada 
yang berdiri, dan yang berdiri dalamnya terlebih baik daripada 
yang berjalan, dan yang berjalan dalamnya terlebih baik daripada ^5 
yang berjalan pantas. Maka patahkan oleh kamu segala panak 
kamu, dan putuskan oleh kamu segala tali panah kamu, dan pukul 
oleh kamu segala pedang kamu dengan batu. Maka jika masuk ia 
atas seseorang daripada kamu kedalam rumahnya maka susah jadikan
___________ 20
■١" Jdmical-ilasdnid, or JamC al-jawdmi°3 or Jdmi° a l-K a b ir_, by 
Abu '1-Fadl cAbdurrahman_b. a. riakr b. Muhammad_b. a .
Bakr Jalaladdin al-Suyu؛i al-Khudairi al-ShafiCi (1445- 
1505 AD), "soil alle Ausspriiche Ms. umfassen." Brockelmann,
G II p.186.
NB. B has the correct form yamshi3 _while A, which is 
usually the more correct, has yumshi.
AB: aqsiyakum. A: (in margin) qissikum. Should be 
either aqwasakum or qisikum. (Wehr, p . 796).
 ^ Hadith not in Wensinck.
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A: berpantang-pantang, and "berpantang", which form I have 
not seen elsewhere.
Dan daiam kitab yang tersebut itu^ pula hadith, demikian 
bunyinya: Innahu sayusibu ummati f i  a k h ir i , l-zamani bala'un  
shadidurij la  yanju minhu i l i a  raju lun  °arafa dina ’ l la h iد fa  
jahada °alayh i b i lis a n ih i wa q a lb ih iد fa  dhalika , lla d h i 
sabaqat lahu , l-sawabiqu. Wa raju lun  aarafa dina , l la h i  fa  
saddaqa b ih ij و artinya: "Bahwasanya pekerjaan ini lagi akan 
mendatangi ummatku pada akhir zaman bala’ yang sangat; tiada 
luput daripadanya melainkan orang yang tahu agama Allah, maka 
mujahadah ia atasnya dengan lidahnya dan hatinya. Maka orang 
yang demikian itu, orang yang telah terdahulu baginya segala 
yang dahulu. Dan orang yang tahu akan agama Allah, maka 
dibenarkannya akan dia."
Dan dalam kitab yang tersebut itu^ pula ^adith, demikian 
bunyinya: Al-^ibadatu f i  , ! - !1uzrji wa ' l - f i t n a t i  k a 'l- 'r iijra t i  
ila y y a د  ^artinya: "^Ibadat pada masa berbunuh-bunuhan dan 
fitnah itu seperti paliala berpindah kepada Aku." Maka hendaklah 
kita bersungguh-sungguh pada mengerjakan cibadat pada masa yang 
demikian itu supaya kita beroleh pahala yang tersebut itu 
demikian itu, dan jangan kita irau akan yang lain daripada 
^ibadat. Wa b i , l la h i  , l- ta u fiq .
dirinya seperti sebaik-baik anak Adam."
A omits "seperti". 
Jajn'iQq l-/ iab ir. See"؛■ p. 70. 
liadith not in Wensinck. 
Hadith not in Wensinck.
Bermula setengah daripada segala pekerjaan yang datang 
dahulu daripada mati segala makhluq itu, yaitu keluar Imam 
Mahdi^ dan keluar Dajjal^ dan turun nabi Allah °Isa,3 °alayh i
1l-salam s memunuh Dajjal, dan keluar Yajuj dan Majuj,^ dan 
terbit matahari daripada pihak maghrib,^ dan keluar Dabbat^ dan 
tiup sangka-kala.^
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Maka adapun Imam Mahdi itu adalah keluarnya pada akhir 
zaman; seyogyanya jangan kita lupa akan dia. Maka sebab itulah 
dikata oleh Shaykh pula: 10
KA WAQI°I8 'L-ilAHDIYYU, LA TANSAHU,
WA IN YAKUN MAWLAKA QAD ANSAHU, 
artinya: "Seperti keluar Mahdi; jangan kaulupai akan dia, dan 
jikalau ada Tuhanmu (yang memerintahkan pekerjaanmu itu) 
mengemudiankan^ dia sekalipun," yaCni jikalau ada Allah 15
See Shorter Enc. of Islam, pp.310-313.
See Enc. of Islam. New ed. vol. 2, pp.76-77.
See " " " " " vol. 4, pp.81-86.
See Shorter Enc. of Islam, p . 637.
Referred to in major creeds, e.g. Fiqh Akbar I I . See 
Wensick, The Muslim Creed, pp.197, 243.
See Enc. of Islam. New ed. vol. 2, p . 71.
See Shorter Enc. of Islam, p.263.
A117: wdqi°u..٠
A: -^S' -±LySjj-r. -*-،P This may be an old Indonesian form, or 
else Javanese influence. NB. i^ ext line in A:cS-^x5J>^
taCala mengemudiankan masa keluarnya daripada masamu sekalipun. 
Maka bahwasanya yang demikian itu tiada melazimkan melupai dia, 
maka percayalah engkau akan dia, karena ia lagi akan keluar pada 
masa ummat ini.
Telah tersebut dalam beberapa hadith akan keluarnya dan 
akan segala sifatnya dan tandanya. Maka setengah daripada 
segala hadith itu, yaitu ceritera daripada penghulu kita 
Baginda^ CAli r.a.h., telah berkata ia: Sabda Rasul Allah s .a.w. 
Al-mahdiyyu minna d h li 'l-b a y t i:  yuslihuhu , llahu  f i  la y la t in ,2 
artinya: "Mahdi itu daripada kami^ yang ahli ,1-bayt;^ 
diperbaiki Allah ia pada satu malam jua."
Dan setengah daripadanya ceritera daripada CA'isha r.a.h., 
telah berkata ia: Kudengar Rasul Allah s.a.w. bersabda ia, 
demikian bunyinya: Al-mahdiyyu min Ci t r a t i  min waladi Fatimah^  
artinya: "Mahdi itu daripada anak cucuku daripada anak Fatimah.٤
Dan setengah daripadanya ceritera daripada CAbdullah anak 
CUmar, telah berkata ia, demikian bunyinya: yakhruju raju lun
NB. Use of Sanskrit title rather than Arabic sayyid.
٢^ \ ؛^٢٢ [j a Sunan 36:34. 
Wensinck, vol. 3, p.339 11.45.
B: ...yaCni daripada anak cucu nabi jua, ahli...
i.e. Quraish. See Shorter Enc. of Islam, p.368.
Abu Da’ud Sunan 35:1. Wensinck vol. 4, p.120.
Daughter of Muhammad and wife of CAli. See Enc. of Islam. 
New ed. vol. 2, pp.841-850.
min waladi tfusaini min q ib a li  ' l-r;'iashriqiو wa lau istaqbala  
b ih i , l- j ib a lu  la  hadamahd wa 'ttakhadha f ih a  turuqan, إ 
artinya: "Lagi akan keluar seseorang laki-laki daripada anak 
Husain daripada pihak mashriq. Dan jikalau dihadap akan dia 
segala bukit, niscaya diruntuhkannya sekalian itu dan 5
dijadikannya dalamnya sekalian jalan."
Dan setengah daripadanya ceritera daripada CAli Hilali^ 
bahwasanya Rasul Allah s.a.w. bersabda bagi Fafimah, demikian 
bunyinya: Wa ' lla d h i baQathani b i , l-iiaqqi inna minhuma !٥
mahdiyya hadhihi 'l-ummatiy ir ?  sa ra ti , l-dunya harjan wa marjanد 
wa tazaharati ' l- f ita n u د wa taq atta°ati , l-subuluj wa aghara 
ba°duhum °a la  ba°din. Fa la  kabira yarhamu qaghiran wa la  
saghira yuwaqqiru kabiran. Ba°atha ’ lla.hu °inda dhalika  
minhuma man yaftahu husuna , l- d a ld la t i  wa quluban mughallafatan15 ^د 
yaqumu b i , l- d in i f i  a k h ir i ' l-zamani ka md qumtu f i  awwali 
, l-zamaniy wa yamla'w ' l-dunya 3adlan ka ma rrruli ’a tو jawran3 ٤ 
artinya: "Demi Tuhan yang menyuruhkan aku dengan sebenarnya 
bahwasanya daripada keduanya, (ya^ni daripada Hasan dan Husain 
inilah), Mahdi ummat ini apabila jadilah dunya ini bercampur- 20
campur dan jadilah ia hutan,^ dan zahir segala fitnah, dan
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Hadith not in Wensinck.
I have not been able to verify this name.
A omits in .
A: ghulfan. B: g ha lifan . I read a passive participle 
Form II.
A: m ala'at. B: muli ,at. Wehr gives m ali ,at as the passive
P .919.
Hadith not in Wensinck.
NB. Literal translation of marjan.
putuslah segala jalan, dan sangat menyeterui setengah mereka 
itu atas setengah mereka itu. Maka tiadalah yang besar 
mengasihani yang kecil, dan tiadalah yang kecilpun memuliakan 
yang besar. Niscaya dibangkitkan Allah tatkala itu daripada 
keduanya orang yang mengalahkan^ kota sesat^ dan yang 
membukakan hati tertutup, yang berdiri ia dengan agama pada 
akhir zaman3 seperti berdiri aku pada awwal zaman dan dipenuhinya 
dunya ini dengan Cadil seperti telah penuh ia dengan aniaya 
(dahulu daripada demikian itu).
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10
Dan setengah daripadanya ceritera daripada *2Abdullah anak 
MasCudi: Ia menengar daripada Nabi s.a.w. telah bersabda ia, 
demikian bunyinya: law lam yabqa mina ' l-dunya i l l a  yawrnun la  
tawwala ' llahu dhalika ’ l-yawma hatta yub°atha f i h i  raju lun  
min a h li b a y ti3 yuwati'u ,smuhu 'smi wa 'smu a b ih i3 isma a b i. 15
Yamla'u ' l-avda q istan  wa°adlan ka ma m u li'a t j a w r a n artinya؟ 
"(Ya^ni) jikalau tiada tinggal daripada dunya ini lagi melainkan 
sehari jua, niscaya dilanjutkan Allah hari itu hingga dibangkitkan 
dalamnya seorang laki-laki daripada isi rumahku, bersamaan 
namanya dengan namaku dan nama bapanya dengan nama bapaku."* 20
Lagi akan dipenuhinya bumi ini dengan Cadil, (yaCni yang thabit^),
A: منا ددبن
A: ت م : ظ  Possible alternative reading is
"setan".
3 A: ا-ضاحمممق
4 جذ س ص م اس  ) Abu Da'ud Sunan "Mahdi": 
4. Al-Tirmidhi gahih. 31:52. Aljmad b. llanbal Musnad 




dan °adil (yang melengkapi) seperti telah dipenuhi ia dengan 
aniaya."
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Dan setengah daripadanya ceritera daripada Abi SaCid: Ia 
menengar daripada Nabi s.a.w. telah bersabda ia, demikian 
bunyinya: F i umrnati 'l-rnahdiyyu yakhruju3 ya°ishu khamsan aw 
sdb°an aw t is °  an3 إ artinya: "Yang“ Mahdi itu lagi akan keluar 
ia pada ummatku؛ hidup ia lima atau tujuh atau sembilan.
Dan setengah daripadanya ceritera CAbdullah anak Harith: 10
Telah berkata ia, demikian bunyinya: Yakhruju 'l-mahdiyyu wa 
huwa 'bnu arba°ina sanatan ka annahu raju lun  min bani I s r a ' i l 3** 
artinya: "Lagi akan keluar Mahdi itu pada |^ al ia berCumur empat 
puluh tahun seolah-olah ia seseorang laki-laki daripada bani 
Isra'Il." Maka adalah hadith ini menolakkan^ i°tiqad bahwa 15
Mahdi sudah mawjud pada masa Nabi s.a.w. ٤٠
... °  ص ى ض ■ • ١  \ Al-Tirmidhi,
Sahih 31:53. Wensinck. vol. 4. P.449. 11.8.٠٠ ' ثس
B: "Dalam ummatku yang Mahdi itu....'f
B: Maka tersebut dalam MagabihJceritera daripada Umm 
Salimah: Ia penengar daripada Nabi s.a.w. bahwa 
berhenti Mahdi itu dalam bumi tuj^ tahun. Kemudian 
maka mati ia, dan disembahyangkan8oleh segala orang 
yang Islam atasnya.
Hadith not in Wensinck.
B: menolongkan.
B: ...datang kepada sekarang.
Masabih, probably Masabih al-Sunna, by Ahu Muhammad al-Husain 
b. Mascud al-Farra’ al-Baghawi (d.1122 or 1117 AD). "Eine aus 
7 Grundwerkwereken zusammen-gestellte Traditionsammlung..." 
Brockelmann G I, pp.447-8.
B: sembahyangkan.
10
Dan setengah daripadanya ceritera daripada CUthman anak 
°Affan r.a.h.: Telah berkata ia, kudengar Rasul Allah s . a.w., 
demikian bunyinya: Al-mahdiyyu rrtin waladi cAbbasi °ammi3  ^
artinya: "Mahdi itu daripada anak CAbbas mamaku."2 Bermula 
hadith ini tiada berlawanan dengan hadith yang mengatakan 
Mahdi daripada anak Husayn atau daripada anak~* Hasan dan Husayn 
itu, karena mumkin ia daripada pihak salah suatu segala ibunya 
seperti mumkin ia daripada Hasan dan Husayn daripada pihak yang 
tersebut itu.
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Dan setengah daripadanya ceritera daripada Muhammad anak 
CAli: Telah berkata ia, demikian bunyinya: Inna l i  mahdina
ayatayni lam takuna rrrundhu** khalaqa 'lla h u  , l-samawati wa 
'l-a rd a : yankasifu , l-qamaru l i  awwali la y la t in  m.in ra m ad am Z j 
wa tankasifu 'l-shamsu f i  , l- r d g f i  ' l- th a n i ٠^ د  I am takuna 15 
rrrundhu khalaqa , llahu , l-samccwati wa , l-a r fa , artinya:
"Bahwasanya bagi Mahdi kita itu dua ^alamat belumpai ada
Hadith not in Wensinck.




Hadith not in Wensinck.
A omits "bagi" .
keduanya selama dijadikan Allah segala langit dan bumi ini: 
(Pertama) gerahana bulan pertama malam daripada bulan Ramadan; 
(kedua) gerahana matahari pada ni§funya yang keduanya; belumpai 
ada keduanya selama dijadikan Allah tujuh petala langit dan 
bumi ini."
78
Dan setengah daripadanya ceritera CUmar anak ShuCayb: Ia 
menengar daripada bapanya dan bapanya menengar daripada nininya, 
telah berkata ia: Sabda Rasul Allah s.a.w.: F i dhi 'l-q a Gd a ti 
tujadhibu , l-qaba ’ i l u ^  wa °dma'idhin yunhabu 'l-h a jju , fa 10
takunu mulhamatan b i Mina hatta yahrubu sahibuhum. Fa yubayi°uhu 
bayna , l-ru k n i wa 'l-maqami3 wa huwa karihun yubayi°uhu °iddatu  
a h li Badrin. 2 Yartfa Uanhu  ^ sdkinu , l-sam d'i wa sakinu , 'l-avj.i^  
artinya: "Pada bulan Dhu 'l-QaCdat berhela-helaan segala qabilat.
Dan pada tahun itu direbuti orang naik haji. Maka adalah segala 15 
manusyia berbunuh-bunuhan^ di Mina,*3 hingga lari taulan mereka 
itu (ya°ni taulan Mahdi). Kemudian maka dibayiCatkan ia antara 
Rukun dan Maqam,^ pada halnya benci^ adalah yang membayiCatkan
A: tajadhibu , l- q a b a ' i l i . Reading is from B .
AB: Badar. See Enc. of Islam. New ed. Vol. 1, p.867.
A omits °anhu.
Hadith not in Wensinck.
A: terbunuh-bunuhan.
Mina, a place on road from Mecca to CArafa. For pilgrimage 
ceremonies there, see Shorter Enc. of Islam, pp.380-1.
Rukun are the 4 corners of the Ka°ba in Mecca. Maqam probably 
refers to the Maqam Ibrahims a small building near the Kacba. 
See Shorter Enc. of Islam. pp.191-2.
Word obliterated in A. Reading is from B .8
dia itu sebilang orang yang perang Badr.^ (Pada ketika itu) 
redakan dia isi langit dan isi bumi."
Dan setengah daripadanya ceritera daripada CAli, karrama 
'llahu wajhahu: Telah berkata ia, demikian bunyinya: A l- 5
mahdiyyu mauliduhu b i 'l-m adinati min d h li bayti 'l-n a b i} s a lla  
' llahu °a layh i wa sallama^  artinya: "Mahdi itu tempat jadinya 
di Medina daripada isi rumah Nabi s . a.w."
Dan setengah daripadanya ceritera daripada Abi Taghil3 10
bahwasanya Rasul Allah s.a.w. menyifatkan Mahdi. Maka disebutkan 
setengah daripada segala sifat Mahdi itu berat^ lidahnya, dan 
apabila lambat katanya keluar, niscaya dipukulnya pahanya kiri 
dengan tangannya kanan. Maka inilah akhir kenyataan Mahdi 
serta setengah daripada segala hadith yang menyebutkan sifatnya 15 
dan Calamatnya. Maka apabila diperoleh segala sifat dan Calamat 
yang tersebut itu pada seseorang niscaya adalah ia Mahdi. Wa 
, llahu a°lam.
Dan adapun Dajjal itu, maka adalah keluarnya itu sebesar- 20
besar fitnah dalam dunya, karena pertama ia mendaCwai dirinya 
Allah. Dan adalah keluarnya itu seperti keluar Mahdi pada
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B: yaitu tiga ratus empat belas orang. Enc. of Islam, 
p.868: slightly over 300 men.
Hadith not in Wensinck.
B: 0 طليدر  X have not been able to verify either reading. 
A: buta.
pihak ia Calamat akan hampir qiyamat. Sebab itulah kata Shaykh 
r .a.h., mengiringi perkataan Mahdi itu:
WA WAQfv1 'L-DAJJALI FI DA°WAHU 
BI ANNAHU 'L-RASULU THUMMA ,LLAHU, 
artinya: "Dan (seperti^) keluar Dajjal (pada pertamanya) mendaCwai 5 
dirinya bahwa ia Rasul Allah, !:emudian (ia mendaCwai dirinya)
Allah."
Sabda Nabi s.a.w. daripada hadith yang panjang, demikian 
bunyinya: A ld 3 ya °ibada 'I la h iد fa  'thbutu fa  innahu yabda ,u 10
fa  yaqulu aria nabiyyunد wa annahu la  nabiyya ba°di. Thumma 
yuthanni fa  yaqulu and rabbukum - wa lan taraw rabbakum hatta 
tairrutu. Wa annahu a°waru , l-^ayni ' l-yam ini wa ana rabbakum 
laysa b i a°warai و artinya: "Ingat-ingat, hai segala hamba Allah, 
maka tetap kamu sekalian maka bahwasanya ia dimulainya maka 15
dikatanya: 'aku Nabi', dan bahwasanya^ tiada nabi kemudian 
daripada aku. Setelah itu maka dikatanya kedua kalinya: ,aku 
Tuhan kamu1, dan tiada kamu lihat Tuhan kamu hingga matilah kamu.
Dan bahwasanya ia buta sebelah matanya yang kanan, dan bahwasanya 
Tuhan kamu tiada Ia buta." 20
1 A: W a w a q i° i....
Malay translaticn inserts a superfluous "seperti".
Confusion has arisen as t^e previous quote from 
Manzumat begins: K a w d q i° i . . . . See p.7ق NB. 8 p.72.
3 حمانئم رم'ا ء ذا، ل ءهت . س نامس(
■ - - • • Sahih 78:77, 92:26, 97:17, 56:178, 60:3, Muslim 
Sahih 52:95, 101. Wensinck vol. 4, p.435, 11. 4.
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A omits "dan bahwasanya'
Dan pada sesuatu riwayat: innahu a°waru ' l - aayni , l-yusra  
wa anna rabbakum laysa b i a°wara3 إ artinya: "Bahwasanya ia 
buta sebelah mata yang kiri, dan bahwasanya Tuhan kamu itu tiada 
Ia buta."
Maka dengan sabda Nabi s.a.w., "tetap kamu" itu, tahulah 
kita akan bahwasanya Dajjal itu besar-besar fitnah dalam dunya 
ini.^ Dan dengan sabdanya "tiada nabi kemudian daripada aku" 
datang kepada akhir ayat, bahwa kita ketahui akan Dajjal itu 
dusta pada daCwanya. Sebab itulah dikata oleh Shaykh:3 
WA HUWA LACINUN KADHIBUN MB°UDUN4 
WA KAFIRUN MU°ADHDHABUN MATRUDUN4د  
artinya: "Dan ia itu malCun (yaCni dikutuki Allah) lagi dusta 
lagi dijauhkan Allah, dan lagi kafir yang disyiksa“* lagi diburu," 
YAD°U ILA ,L-KUFRI KAMA QAD AKHBARA6 
BIHI ,L-NABIYYU FI ,L-SAHIHI MUNDHIRANj
See previous page. There are authoritative traditions 
giving the right and left eyes; e.g. Al-Bukhari, §ai\ihs 
77:68 (a°waru ' l - cayn 'l-yam ini ka inna °aynuhu ^afiyat) ٠ 
and Muslim, $ahih, 52:104 (a l-D a jja lu  a°waru 'l-°a y n i 
' l-y u sra...)
A: dalam dunya ini dalam dunya.
B: r .a.h.
A: mab°udu.. .matrudu; B is correct.
A: disiksa. B: dishiksa, which is more common in MSS. 




artinya:^ "Diuruhnya^ (segala manusyia) kepada kufr, seperti 
telah diceriterakan oleh Nabi dalam hadith yang sahih pada 
halnya memeri ingat."
BI ANNAHU A°ZAMU FITNATIN TURA
FITNATU DAJJALIN LA°ININ A°WARA, 
artinya:“٠" "Akan bahwasanya pekerjaan yang terlebih besar 
fitnah yang dilihat, yaitu fitnah Dajjal yang malCun yang buta 
itu," maka hendaklah kita beringat-ingat segala manusyia akan 
qissah itu.
Sabda Nabi s.a.w. dalam khutbahnya, demikian bunyinya:
Ayyuha '1-nasUj innahu lam takun fitn atu n  f i  mundhu 
dharro?'llahu  dhurviyata Adamaد a°zama min f i t n a t i  ' l- D a j ja l iد 
wa and akhiru 'l-a n b iy a 'ij  wa antwn akhiru 'l-umamij wa huwa 
kJiarijun fikum la mahalata3  ^artinya: " لعء ± segala manusyia, !ة
bahwasanya segala pekerjaan itu tiada ada fitnah dalam bumi 
selama dijeldikan Allah dhurriyat Adam terlebih besar daripada 
fitnah Dajjal, dan aku akhir segala nabi, dan kamu akhir segala 
ء؛ lagi akan keluar ia pada kamu, ta dapat tiada.uminai
Maka apabila adalah Dajjal itu lagi akan keluar pada ummat 
ini, seperti yang dalam hadith itu, niscaya wajiblah atas kita
إ A omits "artinya."
A: دي ( نشها ظ: رودا مخ  This is an unusual form of 
"suruh". See A, foL 201B 11.16 where s in is written above 
the line.
3 A: \ ز درء  B: دخر \ ر
م Hadith not in Wensinck.
Normally "ta' dapat tiada." See Klinkert, p.234. Glottal 
stop is often dropped in these MSS.
memeri tahu segala orang yang tiada menengar khabar ini. Sebab 
itulah kata Shaykh r.a.h.:
FA L YADHKURANHU 'L-NASU BI ,L-BAYANI 
°ALA 'L-MUKALLAFINA WA ,L-SIBYANI 
artinya: "Maka hendaklah disebut hadith ini oleh segala 
manusyia dengan nyatanya, atas segala orang yang °aqil baligh 
dan kanak-kanak," supaya ljafaz mereka itu akan dia. Kata 
setengah mereka itu seyogyanya hadith ini diberikan pada tangan 
orang yang mengajar segala kanak-kanak, supaya diajarkannya 
akan mereka itu dalam tempat mengaji.^
Bermula pada suatu riwayat, setengah daripada segala 
fitnah Dajjal bahwa ada sertanya syurga dan neraka - maka 
syurganya itu neraka, dan nerakanya itu syurga. Maka barangsiapa 
kena coba Allah ia dengan nerakanya itu, maka hendaklah ia minta 
tolong kepada Allah, dan hendaklah dibacanya Fawatihu 'l-Kahf3~ 
maka jadilah nerakanya atasnya^ sejuk dan sejahtera, seperti 
keadaan api pada Ibrahim,^ °alayh i 'l-salam > jadi sejuk.
Dan setengah daripadanya, bahwa dikatanya bagi seseorang 
CArabi,^ ya°ni orang dusun: Apa kaukata jika kubangkitkan
Maybe a clue as to what constituted education in the 
religious schools.
Beginning of Surah 18 (The Cave).
A: atas sejuk dan sejahteranya, with the "-nya" crossed out. 
See Qur ,an 37:97 ff, 21:68 ff, 29:24.
A: only.
bagimu bapamu dan kubangkitkan bagimu ibumu? Naik syaksikah^ 
engkau akan bahwa aku Tuhanmu? Maka dikata oleh CArabi itu:
Bahkan! Maka tatkala itu menyerupakan dirinya shai£an atas 
rupa bapanya dan ibunya, maka dikata oleh keduanya baginya:
"Hai anakku, ikut olehmu ia, maka bahwasanya ia Tuhanmu." 5
Dan setengah daripadanya, bahwa disuruhkan langit 
menurunkan hujan, maka turun hujan. Dan disuruhkannya bumi 
menumbuhkan, maka tumbuh segala tumbuh-tumbuhan.
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Dan setengah daripadanya, lalu ia kepada suatu qaum, maka 
didustakan mereka itu akan dia, maka habis segala binatang 
mereka itu, mati. Dan lalu ia pula kepada suatu qaum, maka 
dibenarkan mereka itu akan dia, kemudian maka disuruhkannya 
langit menurunkan hujan, maka turun hujan, dan disuruhkannya bumi 15 
menumbuhkan, maka menumbuhkan ia segala tumbuh-tumbuhan hingga 
jadilah segala binatang mereka itu pada hari itu kenyang lagi 
tambun daripada dahulunya, dan banyak air susunya.
Dan setengah daripadanya, bahwa dibelahnya dua seorang 2 0
dengan gergaji, maka dibuangkannya kedua belahnya. Dan pada 
suatu riwayat berjalan ia antara keduanya, maka dikatanya:
"Lihat oleh kamu kepada hambaku ini, bahwasanya aku membangkitkan 
dia sekarang, maka dikatanya bahwa ada baginya tuhan yang lain 
daripadaku." Maka dibangkitkan Allah akan dia, maka dikata 25
84
AB: syaksilah.
Paragraph in both MSS. Repeats section of the next 
paragraph. Probably originally an error in A.
oleh Dajjal yang khabith itu baginya: "Siapa Tuhanrau?"
Katanya: "Allah Tuhanku, dan engkau seteru Allah." Dan pada 
suatu riwayat, maka hendaklah dibunuhnya pula dia sekali lagi, 
maka tiada ia kuasa memunuhkan dia.
Maka inilah setengah daripada segala fitnah Dajjal yang 
malCun yang buta sebelah mata itu. Maka adalah tersebut dalam 
hadith, tersurat pada antara dua matanya - demikian rupanya:
K F R - dibaca ia oleh tiap-tiap mu'min yang tahu menyurat dan 
yang tiada tahupun.‘؛" Maka hendaklah kita berlindung kepada 
Allah dengan masuk kota la  ila h a  i l l a  'l la h ; ،luharnmadun rasulu  
, lla h daripada fitnah yang tersebut itu. Dan inilah akhir 
kenyataan keluar Dajjal.
Dan adapun turun CIsa, °a layh i 'l-salam itu, adalah pada 
masa sudah keluar Mahdi dan Dajjal itu. Sebab itulah kata 
Shaykh r.a.h.:
WA °INDA DHAKA YANZILU ,L-MSIHU
WA YAQTULU 1L-DAJJALA IDH YUBIHAJ 
artinya: "Dan tatkala keluar Mahdi dan Dajjal itu turunlah 
CIsa (anak Maryam) dan dibunuhnyalah Dajjal pada waqtu 
diharuskan Allah (baginya memunuh2 dia.)
Bermula tersebut dalam hadith, demikian bunyinya: Lam
y u s a ll i t  Ca la  , l- D a j ja l i  i l l a  °Isa ,bnu M a r y a m artinya:
Hadith not in Wensinck. 
A: memunuh-munuhi dia, 
Hadith not in Wensinck.
"Tiada dijadikan mengerasi atas Dajjal itu meiainkan CIsa anak 
Maryam."
Dan tersebut pula dalam Jami° al-KabiVy karangan (al-)
Suyuti,^ demikian bunyinya: Inna ruha 1 I la h i د °Isa3 yiazilun 5
fikum. Fa idha ra'aytianuhuد fa  '°rafuhu3 annahu raju lun  
marbu°un i l a  ’ l-hwrwati2 wa ' l-b a ya d i. °Alayhi thawbani 
mumassarani. Ka anna ra'sahu yaqturu wa in  lam yasibbhi?  
balalun. Fa yaduqqu , l- s a lib a  wa yaqtulu 'l-k h in z iraد wa 
yada°u 'l- j iz y a t a 3 wa yacfu , l-nasa i l a  'l- is la m i. Fa yuhliku 10 
f i  zamanihi ' l-masihu , l-d a jja la . Wa taqa°u 'l-amanatu Ga la  
' l - a r d i  hatta tar°d  'l-usudu ma°a ' l - i b i l i  wa 'l-nwnuru ma°a 
’ l-baqavi wa 'l-d h i ,dbu ma°a 'l-ghanami. Wa yal°abu 'l-§ibyanu  
ma°a ' l-r iayyatiد la  ta^urruhum. Fa yamkuthu arba°ina sanatan 
thumma yatawaffa wa y u $ a lli °a layh i 'l-muslimunaj artinya*. 1S
"Bahwasanya Ruh Allah CIsa itu lagi akan turun ia pada kamu.
Maka apabila kamu lihat ia, maka kamu kenal akan dia, bahwasanya 
ia laki-laki^ yang pertengahan antara merah dan putih, atasnya 
dua helai kain yang dicelup dengan tanah merah. ;Adalah 
kepalanya seolah-olah titik daripadanya air dan tiada datang 20
akan dia basah. Maka ditutupnya segala berhala, (yaCni 





...ia laki-laki ia yang....
dan dihantarkannya upeti, dan diuruhnya segala manusyia 
kepada agama Islam. Maka matilah ia pada masanya itu al-Masih 
al-Dajjal.^ Dan hasillah sentosyanya atas bumi hingga 
digembala segala harimau^ serta onta dan segala harimau-akar 
serta lembu dan segala harimau serta kambing. Dan bermain 
segala kanak-kanak dengan segala ular; tiada memeri inudarat 
akan mereka itu. Maka duduk ia empat puluh tahun lamanya, 
kemudian maka mati ia, menyembahyangkan dia segala Islam."
Maka dalam kitab yang tersebut itupun suatu ceritera 
daripada CA'isha r.a.h., telah berkata ia, katanya: "Ya Rasul 
Allah, bahwasanya kulihat diriku lagi akan hidup kemudian 
daripadamu, maka kauberi idhin kiranya bagiku ditanam pada 
sisiinu." Maka sabda Nabi Rasul Allah s.a.w.: Wa ayna l i  b i 
dhalika ' l-mawdi°i; ma f i h i  i l i a  mawdi°u qabri wa qabri Abi 
Bakrin wa °Umara wa °Isa 'bni M a r y a m artinya: "Dan betapa 
dapat bagiku memeri idhin pada tempat itu; tiada ada dalamnya 
melainkan tempat quburku dan qubur Abu Bakr dan CUmar dan CIsa 
anak Maryam." Maka dengan hadith ini tahulah kita akan bahwa 
Nabi CIsa itu lagi akan turun kedunya dan lagi akan ditanam 
disisi Rasul Allah s.a.w.
A: فاب  B: ذدممأ  My reading is from Klinkert, p.40.
NB. Marginal note: ya^ni tiada diharuskannya mengambil upeti.
A form of "suruh". In this instance, in A, the s in is 
written in above the line.
NB. Arabic sentence structure which makes a confusing Malay 
sentence.
NB. Regional adaptation in translation of names of animals. 
Hadith not in Wensinck.
Bermula pada suatu riwayat tersebut dalam l^ adlth bahwa 
segala manusyia pada mada fitnah Dajjal itu adalah mereka itu 
sedikit jua, dan adalah negeri perpeganganل mereka itu Baitu 
’1-Muqaddas,^ dan adalah imam mereka itu seseorang laki-laki 
yang salih. Maka berjalanlah Dajjal itu kepada segala tempat 
hingga sampai ia ke Baitu '1-Muqaddas. Maka dikampungnya 
mereka itu dalam Baitu ’1-Muqaddas. Maka tiba-tiba dengan idhin 
Haqq taCala turun CIsa, °alayh i 'l-salaflij tatkala imam itu 
berdiri hendak sembahyang ؟ubuh3 dengan segala jamaCatnya.
Maka didengar oleh imam itulah akan CIsa dibelakangnya, maka 
indar ia^ kebelakang hendak menjadikan dia imam. Maka dijabat 
oleh CIsa kedua bahu imam itu serta dikatanya akan dia: 
"Sembahyang engkau, bahwasanya sembahyang ini telah diqamatkan 
is bagimu jua." Maka sembahyang CIsa itu dibelakang imam.
Maka tatkala selesailah mereka itu sembahyang, maka
berkata CIsa, ca layh i , l-salam : "Buka olehmu pintu ini."
Maka dibuka mereka itu pintu. Tiba^ diluar pintu itu Dajjal
pada hal sertanya tujuh puluh ribu Yahudi menjabat senjata,
la^i memakai talakung taylasan. ^  Maka tatkala menilik Dajjal
itu kepada CIsa, hancur ia seperti hancur karam dalam air . Maka 
(١
Reading from B. A originally had "pada gangan", which was 
corrected tc "pergangan".
i .e. Jerusalem.
3 i.e. Dawn prayers.
A: زادا يا  which may be "(h)indar ia", i.e. "step aside", 
while B: أم\زدف\ which may be "undur ia", i.e. "retire".
ذ AB: tiba-tiba. See Klinkert p.328.
B: ...memakai taylasanد yaCni kopiah panjang. Taylasan 
is a ?ersian mantle. "Talakung" ^re clothes worn by women 
when praying.
berpaling ia dengan dia lari, pada hal CIsa mendangkap dia.
Maka kata Cisa: "Hai Dajjal, bahwasanya ada bagiku padamu segala 
tetapi tiada dapat kaudahului akan daku dengan dia."^
Maka didapatnyalah ia pada pintu dusun bernama Luddun^ 
pada pihak mashriq, yaitu dusun negeri yang bernama Falastina 
hampir Baitu ,1-Muqaddas. Maka dibunuhnyalah ia disana dan 
berlarilah3 segala Yahudi yang banyak, dan dibunuhnyalah mereka 
itu. Maka tiada jua berselindung mereka itu pada binatang, 
dan tiada pada pohon kayu, dan tiada pada batu, melainkan 
dijadikan Allah sekalian itu berkata menyeru-nyerukan mereka 
itu, demikian bunyinya: "Ya ^abda , I la h i ' l-rruslim a^ hadha 
yahudiyyun, fa  t a ° a li fa  'q t u l h u artinya: "Hai hamba Allah 
yang Muslim, ini Yahudi, maka mari engkau, maka bunuh olehmu 
akan dia; melainkan pohon kayu bernama Gharfud,“؛ adalah ia 
mendiamkan dirinya karena ia pohon kayu mereka itu. Inilah 
suatu ceritera. Kemudian dari itu maka sentosyalah^ bumi 
daripada fitnah Dajjal.
Shahdan, bahwa adalah imam yang tersebut itu Imam Mahdi
Sentence is obscure. Perhaps "bagiku" should read "bagikau"
B: ...kaudahului akan dia.
Probably Lod (Lydda) east of Tel Aviv.
3 Reading from B. A: ^
4 AB: al-m uslim i.
I have not been able to verify this name.
٤٠ A: sentosalah.
karena tersebut dalam karangan CAli ,1-Mutaqi pada kitab yang 
bernama Burhan,  ^dengan ceritera yang sarih, ialah Mahdi yang 
turun atasnya CIsa anak Maryam, dan sembahyang ia dibelakangnya 
itu. Dan pada suatu2 riwayat bahwa adalah kemudian daripada 
sembahyang2 itu bahwa CIsalah akan imam.
90
Dan pada suatu2 riwayat"؟ pula adalah kemudian daripada 
mati CIsa itu digantikan mereka itu pada pekerjaan CIsa seorang 
laki-laki daripada bani Tamim, bernama MaqCad.^ Maka apabila 
matilah MaqCad itu niscaya belumpai berhenti segala manusyia 10
tiga tahun hingga diangkatkanlah Qur 'an daripada hati laki-laki 
dan perempuan,^ daripada segala mashaf mereka itu. Wa 'lla h u  
a°lam.
Dan adapun keluar Yajuj dan^ Majuj itu, adapun ia pada 15
masa °Isa jua, dan adalah mereka itu memenuhi^ bumi, dan adalah
Al-Burkan f i  °aldmat Mahdi akh ir al-zaman> by cAla al-Din 
cAli ibn Husam" al-Din cAbdalmalik ibn Qa^ikhan al-Muttaqi 
al-Hindi al-Qadiri al-Shadhili al-Jaunpuri al-Madani (1480- 
1567 AD). Work is_ a revision of al-Suyuti’s A l-° A r f  al-w ardi 
f  i  akhbar al-M ahdi. Brockelmann G II 503/4.
Instances of inconsistent use of "se-" and "sese-n prefixes. 
At points referred A has, respectively "sesuatu", "sesuatu 
sembahyang", "suatu", and "seseorang."
A: risalat riwayat. B avoids this redundancy.
Ibn Khaldun (v. 2, p . 184) mentions the Tamimite youth who 
will be in charge of the flag of the Mahdi.
"Perempuan" is written in above the line in A, and omitted 
in B.
A originally had "Yajuj wa Majuj". Attempt at correction 
resulted in "Yajuj wan Majuj".
A originally mispelt as "memunuh". Correct form is given 
in the margin.
binasa mereka itupun dengan berkat du°a °Isa jua. Sebab itulah 
kata Shaykh
WA YAKHRUJAN2 YAJUJU MA°A MAJUJU3 
WA Y AM L A ,UNA 'L-ABpA ID H YAMUJU, 
artinya: "Dan keluar Yajuj serta Majuj pada Ijal dipenuhi 
mereka itulah bumi tatkala berombak-ombak mereka itu (sebab 
banyaknya.)"
Maka adalah mereka itu daripada anak Adam, kemudian maka 
daripada anak Yafeth anak Nuh, °alayh i fl-salam. Bermula kata 
setengah mereka itu: Yajuj itu daripada Turki dan Majuj daripada 
Dilam.^ Dan kata setengah: adalah mereka itu anak Adam bukan 
daripada Hawa, yaCni daripada maninya yang gugur kebumi itu, 
jadi akan dia. Maka adalah yang mu°tamad kata yang pertama jua.
Dan pada suatu riwayat, Yajuj itu suatu ummat dan Majuj 
suatu ummat yang lain. Daripada tiap-tiap suatu ummat itu 
empat ratus banyaknya, tiada mati seseorang daripada mereka itu 
melainkan dilihatnya seribu laki-laki daripada segala anaknya 
yang dapat menjabat senjata. Dan pada suatu wajah adalah pada 
tiap-tiap seseorang daripada mereka itu meninggalkan seribu 
daripada dhurriyatnya, dan pada suatu wajah pula bahwa adalah 
mereka itu jimaC dengan barang yang dikehendaki oleh mereka itu.
B: r.a.h.
A: yakhrujan (Energetic II) B: yakhru,jama (Energetic I). 
A117: yukhrijyia.
All MSS mispell: Y a 'ju j wa M a'ju j. k i l l and B: Y a 'ju ja
wa M a'juj a.
Place just SE of Riyadh in Arabia.
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Dan tiada ada mati seseorang juapun daripada mereka itu 
melainkan meninggalkan seribu dhurriyat atau lebih, daripada 
dhurriyat mereka itu.
Dan pada suatu riwayat, adalah panjang mereka itu sejengkel- 5 
jengkel atau lebih sedikit, dan adalah sepanjang-panjang mereka 
itu tiga jengkel. Dan tersebut pula pada suatu hadith yang 
marfuC, lagi akan ditawan oleh segala orang- Islam daripada 
segala batang- panah dan anak panah dan segala perisai mereka 
itu dengan sekira-kira tujuh tahun lamanya. 10
Dan adalah hamba Allah pada masa itu terlebih sangat 
kesakitan pada pihak makanan mereka itu dan lainnya, hingga 
berkapunglah^ Nabi Allah CIsa serta segala sahabatnya. Maka 
berselindunglah sekalian mereka itu kepada CIsa, °alayh i 15
'l-salam . Kata Shaykh:^
FA Y A L T A J I ’ U5 'L-KHALQU IL A  'L - i ' lA S IH I  
FA YAS'ALUNA 'LLAHA F I  'L-l- lA SIH I,  
artinya: "Maka berselindunglah segala makhluq itu kepada CIsa,
°a layh i ' l-salam 3 maka dipohonkan mereka itu kepada Allah serta 2 0
A omits "orang".
A: binatang.
A: berkapunglah. B: terkapunglah. I read this as 
"berkampunglah" . (See Klinkert p.807). It is possibly 
"berkepunglah", although this usually has an aggressive 
connotation. (See Klinkert p . 787).
B: r.a.h.
A: yaltaji A117: yaltaja.
CIsa (menolakkan kejahatan Yajuj dan Majuj itu),n ya°ni
berhimpunlah sekalian mereka itu kepada CIsa, memohonkan yang
demikian itu, dan 0'Isapun bersungguh-sungguh"؛ pada memeliharakan
mereka itu, dan memohonkan mereka itu kepada Allah, tetapi
adalah ia bersungguh-sungguh itu dengan suruh daripada pihak 5
wahyu datang kepadanya, demikian bunyinya: Inni qad akhrajtu
°ibddan ila y y a ; la  ya sta ti°u  qatlahum2 i l l a  ana. Fa 'h riz
° ib a d i i l a  rl - T u r i artinya: "Bahwa Aku telah mengeluarkan
segala hamba bagiKu, tiada kuasa memunuh mereka itu melainkan
Aku jua; maka peliharakan olehmu segala hambaKu, (hai Cfsa), 10
kebukit Tur."^ Maka minta duCalah CIsa, demikian duCanya^؛
Allakurrrna, la  taqata wa la  yadiya lana bihim> fa  ,kfinahum bima
sh i 'ta 3 artinya: "Hai Tuhanku, tiada kuasa dan tiada quwat
bagi kami menolakkan mereka itu, maka tolakkan olehmu mereka
itu daripada kami."^ Maka diturunkan Allah atas mereka itu 15
ulat yang bernama Nafaf menjabat segala leher mereka itu.
Sebab itulah kata Shaykh:^
FA YURSILU ,LLAHU ° ALAYHIMU ,L-BALA'A8
WA YUHLIKANHUM BI ,L-QURA'I WA ,L-FA LA '1 ,9 20
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A: sungguh, here, but bersungguh-sungguh just below.
A: qatluhum.
Hadith not in Wensinck.
A mountain in Sinai.
A: duCa.





artinya: "Maka diturunkan Allah atas mereka itu bala, dan 
dibinasakannyalah mereka itu pada segala dusun dan padang," 
maka matilah sekalian mereka itu hingga bau busuklah bumi.
WA YURSILU 'L-AMTARA TAJTARIFUHUM 
ILA 'L-BIHARI THUMMA TAFTARIQUHUM,1 
"Dan (pada ketika itu) diturunkan Allah segala hujan 
menganyutkan (bangkai) mereka itu kelaut, kemudian maka laut 
itulah melenyapkan (bangkai) mereka itu."
WA YAHDA 'U ,L-WAQTU Y AS IRAN TAYYIBAN 
FI MUDDATI ' L-NABIYYI ° ISA ’L-ATYABA, 2 3 
"Dan sentosyalah4 waqtu pada masa yang sedikit dengan baiknya, 
selama CIsa; kupuji akan sangat baiknya.”؛
SALLA °  AL AY HI MALIKU 'L-AMLAKI,
WA ALI HI WA SAHBIHI ' L-MULLAKI > 6 
"Telah ditambah rahmat kiranya (atas Nabi kita dan atas CIsa 
oleh Tuhan) yang memilikkan segala yang memilikkan, dan atas
A: TAFTARIFUHUM.
A: WA YUHDI'U 'L-WAQTU YASIRAN TAYYIBAN 
FI MADDATI 'L-NABIYYI GISA 'L-ATYABAN.
A117: WA YAHDA 'u 'L-WAQTI YASIRU TAYYIBAN 
FI MUDDATI 'L-NABIYYI °ISA 'L-ATIBA.
A: artinya, crossed out. The "artinya" may be omitted 
when sense of quotation continues from the previous one.
A: sentosalah.
Translation is incorrect. Should read, e.g., ".,.Nabi 
cIsa yang terlebih baik."
A: . ٠ J'lALIKU. ٠. . 'L-MULAKI. 
A117: . ..14ALIKU. . . . ,L-MALAKI.
keluarganya dan segala sahabatnya yang memilikkan."^ Maka 
inilah kenyataan keluar Yaju j dan
Dan adapun terbit matahari daripada maghrib itu, maka adalah
ia upama menutup pintu, karena apabila terbitlah matahari itu 5
daripada maghrib niscaya tertutuplah pintu tawbat, seperti sabda
Nabi s .a.w.: A l-h ijratu ^  khaslatan i: ihddhima an tahjura  
1l- s a y y i'a t a j3 wa , l-ukhra an tu h a jira  i l a  ' I la h i wa ra s u lih ij  
wa la  tanqati°u 'l- h ij r a t u .أ Ma tuqbalu , 1-tawbatUj wa la  
tazalu  , l-tajwbatu maqbulatan hatta tatlu°u  ’ l-shamsu min 10  
eala  
maghribiha. Fa idha ta la °a t3 tu b i°a / k u lli qalb in  bima f ih i j  wa
kufa f l-ndsa ' l-°amalu ذ ^د  artinya: "Berpindah itu dua perkara:
suatu daripada dua itu bahwa kautinggalkan segala kejahatan;
dan yang satu lagi bahwa berpindah engkau kepada Allah dan
kepada Rasul Allah. Dan tiada putus berpindah itu selama lagi 15
diterima tawbat manusyia; dan nityasa tawbat itu diterima,
hingga terbit matahari daripada maghribnya. Maka apabila
terbitlah ia daripada maghrib, niscaya dimenterailah^ atas
tiap-tiap hati dengan barang- yang rialamnya; dan dipadakanlah
_ _ _ _ _  20
إ Confusion initiated in the Arabic is continued in the 
translation, eg. blALIKV ,L-AMLAKIy "King of kings" is 
translated by "yang memilikkan segala yang memilikkan" 
instead of by "Raja", as in cAbdurra’uf’s Al-Q ur'an al-Karim .
2 AB: , l-h a jra tu .
3 A: , l - s a y y i 'a t i .  
م A: ... kufa , l-nasu 'l-°ajnal.
حش بلطح ش امد ما ذ  Al-Bukhari, Salniih, 65 
(Surah 6):9 ,  97;22, 92:25, 81:40. Muslim. Sahih5:118 د,
128, 129, 287, 1:248,9 49:31, 52:39, etc. Wensinck 
vol. 3, P.175, 11.28.
ج A originally had "dimeterailah" - the nun has been added.




akan manusyia itu Camalnya.
Bermula adalah terbit matahari daripada maghrib itu 
setengah daripada segala Calamat qiyamat seperti keluar Yajuj 
dan Majuj itu. Sebab itulah kata Shaykh:
THUMMA TULU°U 'L-SHAMSI MIN MAGHRIBIHA
wa MAifu Imanin  ^ l i  mu ,m inin  b ih a3
artinya: "Kemudian dari itu maka terbit matahari daripada^ 
maghribnya, dan tertegah3 manfa°at iman (pada ketika itu) bagi 
yang percaya (akan Allah dan akan Rasul Allah) sebab melihat 
yang demikian itu."
Maka adalah hukum orang yang percaya^ pada ketika itu 
seperti hukum orang yang percaya pada tatkala berhadapan dengan 
mati, karena bahwasanya telah dilihatnyalah oleh؛؛ yang membawa 
dia kepada percaya, yaitu berhadapan dengan syiksa. Maka 
tatkala itu tiadalah diterima imannya, karena tempat qubul imam 
itu adalah ia pada tatkala tiada berhadapan dengan syiksa jua, 
tiada tatkala berhadapan dengan dia, seperti firman Allah taCala: 
Falamma ra'aw ba'sanas qalu: amanna b i ' I la h i wahdahu wa 
kafarna birna kunria b ih i mushrikina. Fa lam yaku yanfa°ukum 
imanuhum lamrid ra'aw ba'sana^ artinya: "Maka tatkala dilihat
A117: ...mana0a imanu...
A: daripada daripada (dittography).
3 There is a blot over the ha in A.
 ^ A spells "percaya" in this instance only:
In A "oleh" is written unclearly and repeated in the margin. 
B omits it altogether.
6 Qur'an, 40:84/5.
mereka itulah syiksa kami, niscaya dikata mereka itu: telah 
percayalah kami kepada Allah pada halnya esa, dan kafirlah kami 
akan yang telah ada kami menyekutukan'؛' dengan Dia. Maka 
tiadalah memberi manfaCat percaya mereka itu tatkala melihat 
mereka itu akan syiksa Kami," kata ini, apabila tiada ia 5
percaya dahulu daripada yang demikian itu jua. Sebab itulah 
kata Shaykh:
,M  LAM Y AKU N MIN QABLU BI ,L-IMANI 
MUTTASIFAN FI  KHUTTATI 1 L-IHSANI, 2 
artinya: "Yang tiada3 ada ia dahulu daripada^ terbit matahari 10 
itu bersifat dengan percaya pada tempat mendatangkan pekerjaan 
yang baik (daripada segala pekerjaan kebajikan)."
Maka hasilnya bahwasanya barangsiapa tiada tahqiq ia 
bersifat percaya dahulu daripada waqtu itu, niscaya tiadalah 15
manfa°at akan dia imannya yang datang pada masa itu. Adapun 
barang siapa tahqiq ia bersifat dengan percaya dahulu daripada 
waqtu itu hingga berkelakuan^ percayanya datang kepada waqtu 
itu, maka ia itu tiada sunyi^ daripada bahwa ada kalanya ada 
ia dahulu daripada waqtu itu: tiada mengerjakan dalam imannya 2 0
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A117: Ma Icon yakun min q ab li b i , l-im anilM utagifan f i  
h u tta ti ' l- ih s a n i.




itu kerja yang baik; atau, ada ia mengerjakan pekerjaan yang
baik serta pekerjaan maCsiyat, pada hal tiada ia tawbat daripada
pekerjaan yang maCsiyat itu؛ atau, ada ia mengerjakan yang
baik serta tawbat daripada segala maCsiyat. Ilaka yang pertama
itu tiada^ ■ memberi^ manfa°at akan dia imannya bagi asai luput 5
daripada neraka, dan tiada^ memberi^ manfaCat akan dia^ tawbatnya
daripada segala maCsiyat dan tiada kabajikan, ya^ni dikerjakannya
kemudian daripada waqtu itu, pada meninggikan derajatnya. Dan
yang kedua itu memberi^ manfaCat akan dia imannya bagi a§al
luputnya daripada neraka, dan memberi^ manfaCat akan dia barang 10
yang telah dikerjakannya daripada segala kebajikan pada
meninggikan derajatnya, tetapi tiada memberi^ manfaCat akan
dia tawbatnya daripada segala maC§iyat yang tiada tawbat
daripadanya dahulu daripada^ demikian itu, dan tiada pula
kebajikan yang dikerjakannya kemudian daripada demikian itu. 15
Dan yang ketiga itu memberi manfaCat akan dia imannya bagi a^al
luputnya daripada neraka, dan memberi manfaCat akan dia pula
segala ^amalnya yang telah dahulu dan yang baharu pada
meninggikan derajatnya.
20
Maka^ tersebut dalam M afatih Sharh Masabilfi bahwa bersalah-
إ "tiada" is my interpolation.
AB: inemeri.
و A ؛ memberi. High degree of inconsistency.
م A: dia dia. (dittography).
ذ A omits "daripada".
B: Bermula taf§il ini maka tersebut dalam....
٦ Al-Mafatjyi shark al-MaQabili, by YaCqub CAfawi (died 1736 AD 
in Scutari^. The Masabth is referred to in B (p.l97A line 
10). cAfawi was of the Jalwatiya Order. This identification 




salahan segala ahli '1-sunnat wa 'l-jamaCat pada mengatakan 
diterima atau tiada diterima iman kafir dan tawbat yang berdosya 
kemudian daripada terbit matahari daripada maghrib itu, adakah 
ia Camm atau tiada? Maka kata setengah mereka itu bahwa tiada 
diterima iman dan tawbat bagi seseorang kemudian daripada 5
terbit matahari daripada maghrib datang kepada hari qiyamat.
Dan kata setengah mereka itu adalah kata ini tertentu akan 
orang yang melihat terbit matahari daripada maghrib, atau jadi 
ia pada ؛ial ia mumayyiz jua. Maka adapun orang yang jadi 
kemudian daripada terbit matahari daripada maghrib, atau jadi 10
ia dahulunya pada hal tiada ia mumayyiz,'؛' maka jadi ia mumzyyiz 
kemudian daripada demikian itu, dan tiada dilihatnya terbit 
matahari daripada maghrib itu, niscaya diterima imannya dan 
tawbatnya. Inilah kata yang agahh pada yang empunya kitab
itu. Wa ' llahu a°lam. 15
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Mafatilrji
il ini adalah menujukkan dia segala hadith؟Bermula taf 
irkan firman Allah taCala: yauma y a 't i؟yang datang pada mentaf 
ba°du dydti rabbika la  yanfa°u nafsan imanuha tam takun amanat 
20 min qablu aw kasabat f  i  imdniha khayran 2 artinya: "Pada hari
datang setengah daripada segala tanda Tuhanmu tiadalah memberi ^
manfaCat akan diri seseorang imannya yang telah tiada ia percaya 
dahulu daripada demikian itu atau mengerjakan ia pada imannya




itu akan kebajikan. Wa 'llahu a°lam.
Sabermula pada suatu riwayat, matahari itu tiap-tiap masuk, 
datang ia kebawah °arsh3 maka sujud ia dan minta idhin kepada 
Allah supaya kembali kesharq. Maka diberi idhin baginya kembali 5 
hingga apabila dikehendakinya Allah baginya terbit daripada 
maghrib, maka minta idhin ia hingga datang kepada tiga kali 
tiada diberi idhin akan dia. Maka tahulah ia, jikalau diberi 
idhinpun, niscaya tiadalah ia sampai kesharq pada malam itu, 
maka sembahnya: "Hai Tuhanku, amat jauhlah mashriq itu. Siapa iQ
ada bagiku akan menerangi manusyia?" Maka minta idhin ia kembali.
Maka dikata baginya: Min makanika fa  ' t lu ° i3  ^artinya: "Maka 
daripada tempatmu ini engkau terbit." Maka terbitlah ia atas 
manusyia daripada maghribnya.
15
Dan pada suatu hadith yang marfuC, demikian bunyinya: La
ta 'tiyan n a  °a la  'l- n a s i laylatun ta °d ilu  thalatha la y a lin  min 
layalikum hadhihi. Fa idha kana dhdlika ya°rifuhu ' l-m utanaffiluna3 
fa  inna ahadahwn yaqumu3 fa  yaqra'u h iz b a h u 2 thumma yanamu. 
Thurrrna yaqurnu fa  yaqra'u hizbahu thumma yanamu. Fa bayna ma hum 20 
kadhalika3 sah^ a 'l-nasu  ba°tfuhwr? f i  ba°din3 fa  qalu: ma hadha? 
Fa yafzaCuna i l a  ' l-m asajid i. Fa idhahum b i ' l-shamsi qad 
ta la °at hatta idha sarat f i  wasti ' l-sam a'iy ra ja°at wa ta la 'a t  
min m atla°ihd. Qala: wa h in a 'id h in  la  yanfa°u nafsan imdnuha
AB : f a  ' t l i ° i (i.e. Form IV).
Hizbaj a SO1*"؛ part of the Qur’an.
 ^ A: ba°dahum.
Icon takun amanat min q a b l u artinya: "Lagi akan datang atas 
segala manusyia satu malam menirabali tiga raalara daripada segala 
malara kamu ini. Maka apabila adalah demikian itu, niscaya 
dikenallah ia oleh segala orang yang mengerjakan sunnat,^ maka 
bahwasanya seorang daripada mereka itu bangkit ia, maka 5
dibacanya wirdnya^, kemudian tidur ia. Maka bangkit ia, maka 
dibacanya wirdnya, kemudian maka tidur ia. Maka antara demikian 
itu bertempik segala manusyia, setengah mereka itu pada 
setengah mereka itu. Maka dikata oleh mereka itu: ,,Apa ini?"
Maka pergilah mereka itu kepada segala mesjid. Maka tiba-tiba^ 10 
telah terbit daripada maghrib hingga sampai kepada*؛ sama tengah 
langit. Maka kembali ia, dan terbit ia pada tempat terbit 
sedianya.^ Dan ketika itulah tiada memberi^ manfaCat akan diri 
seseorang, imannya yang tiada ia percaya^ dahulu daripada 
demikian itu." 15
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Bermula tersebut dalam Mgfatih Shorty Masabih pada suatu
liadlth not in Wensinck.
NB. Malay translation of mutanaffi tuna ("those who perform 
supererogatory worship") by "segala orang yang mengerjakan 
sunnat ٠"
Wirdj a section of the Qur ,an recited at specified time 




B: Maka kembali pula ia kepada maghribnya itu dan terbit 




riwayat daripada Rasul Allah s.a.w. bahwa adalah terbit 
matahari daripada maghrib itu sehari jua, seperti yang dalam 
hadith ini, dan pada suatu riwayat tiga hari. Kemudian maka 
terbit ia daripada mashriq datang kepada hari qiyamat.
5
Shahdan bahwa tersebut dalam R isa la t 'l-Kashf} karangan 
(al-)Suyupi,^ adalah kekal manusyia kemudian daripada terbit 
matahari daripada maghrib itu, seratus dua puluh tahun; dan 
lagi pula tersebut dalamnya bahwa adalah lama ummat Muhammad 
ini lebih daripada seribu tahun. Dan lagi pula tersebut 10
dalamnya: tetapi tiada sampai lebihnya itu kepada lima ratus 
tahun. Wa ' llahu a°lam.
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Faedah pada menyatakan kelakuan segala langit serta segala 
buminya. Maka adalah tiap-tiap satu langit dengan buminya, atas 15 
yang tersebut dalam^ beberapa hadith, seperti kelakuan qubbah3 
yang lagi akan datang tanwirnya? , insha 'a  , llahu tc fa la , tiada, 
seperti yang dikata oleh^ ahli '1-falak, seperti kurah.~*
20 .buminya ؛*Dan adalah segala langit itu berlapis-lapis seperti
Work not listed in Brockelmann.
A: ...tersebut itu atas beberapa...
 ^ B: yaCni rupanya.
A: ...dikata ahli oleh ahli, with first "ahli' crossed out.
A: kurrah. Marginal note: ya°ni seperti telur bulat.
B: yacni tempurung.
A: ...seperti kata, with "kata11 crossed out.
Dan adalah luas bumi yang kedua itu dengan sekira-kira tujuh 
kali bumi yang pertama, dan yang ketiga tujuh kali yang kedua. 
Demikianlah qiyas lalu kepada yang ketujuh.إ Dan adalah pula 
tiap-tiap suatu daripada bumi itu diliputi laut dia; dinamai 
akan itu Bahr '1-Muhit. Dan dibelakang laut itu bukit, dinamai 5 
akan dia Bukit Qaf, karena ceritera daripada Ibn cAbbas r.a.h., 
telah berkata ia, demikian bunyinya: Khalaqa , llahu ta°ala  
wara'a hadhihi ' l - a r d i2 bahran muhii^an biha. Thumma khalaqa 
min ة'آمس  dhalika  jabalan yuqalu lahu Qafj 'l-sam a'a ' l-dunyaأ 
mutarafrafatan^ °a layh i, Thumma khalaqa min w ara'i dhalika 10
, 'l-jab a li)  arqlan m ithla t i lk a  ' l - a r d i  sab°a ينمصس£  Thurrma 
khalaqa min w ara'i dhalikaj bahran muhitan biha. Thurrma khalaqa 
wara'a dhalika3 jabalan yuqalu lahu Qafد ’ l-sama'a 'l-th d n iya ta  
mutarafrafatan* °a la yh i3 hatta °adda sab°a ardina wa sab°ata 
abhurin wa sab°ata a jb u lin  wa sab°a samawatin3 ٤ artinya: "Telah 15 
dijadikan Allah dibelakang bumi ini laut yang meliputi akan dia.
Maka dijadikanNya pula dibelakang laut itu bukit, dinamai akan 
dia Qaf, langit dunya turun ia atasnya. Maka dijadikanNya pula 
dibelakang bukit itu bumi seperti yang tersebut itu tujuh kali.




A; ...Qaf ’l-sama'i 'l-dunya... B: ...Qafu sama'i 
'l-dunya...
I have not seen this word anywhere. Rafraf is a covering 
such as a porch roof, so derived from root rafrafa. (See 
Wehr, p . 349).
A: ...'l-sama'i 'l-thdniyata mutaraqraqatan... 
B: ...'l-sama'i 'l-thdniyati mataraqirafatan...
Hadith not in Wensinck.
meliputi akan dia. Maka dijadikanNya pula dibelakang laut itu 
bukit, dinamai akan dia bukit Qaf, langit'*' yang kedua turun ia 
atasnya, hingga dibilangnya tujuh bumi dan tujuh laut dan tujuh 
bukit dan tujuh langit."
5
Bermula tiap-tiap antara segala langit dan segala bumi, 
dan tebal tiap-tiap sesuatu daripada lapisnya^ sekalian itu, 
adalah ia dengan sekira-kira lima ratus tahun perjalanan, 
seperti yang dalam hadith ceritera daripada Abi Hurairah r.a.h., 
berkata ia, demikian bunyinya: Kunna ju lusan ma°'a ra s u li 10
'I la h ij s a lla  ’ llahu °a layh i wa sallama3 fa  marrat sahabatun.
Fa qala: a tadruna mid hadhihi ' l-ghiyabatu? Qalu: , llahu  wa 
rasuluhu a°lamu. Qala: Hadhihi ’ l-ghiyabatu3 hadhihi murawwiyv? 
' l - a r d iy yasuquha ’ llahu i l a  a h li baladin  la ya°budunahu wa la  
yashkurunahu٠ Hal ta.chu.na ma fawqa dhalika? Qalu: 'lla h u  wa 15
rasuluhu a°lamu. Qala: fa  inna fawqa dhalika mawjun makfufun 
wa saqfun mafyfuzun. 4 Hal tadruna md fawqa dhalika? Qalu:
'lla h u  wa rasuluhu a°lamu. Qala: fa  inna fawqa dhalika samd'un,
Hal tadruna md fawqa dhalika? Qalu: 'lla h u  wa rasuluhu a°lamu.
Qala: fa  inna fawqa dhalika  samd'un ukhra.'* Hal tadruna ma 20
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A has a long marginal note which is pure dittography.
A omits "lapisnya."
A: rawaya B: rawaba
A: ...faw qa dhalika mawt (faintly crossed out) mawjun 
makfufun wa shaqfun mahfuzun. B: ...faw qa dhalika mawjun 
malfufun wa saqu£. My reading guided by the Malay 
translation.
5
baynahuma? Qalu: , llahu wa rasuluhu ac‘lamu. Qala: fa  inna 
baynahuma masiratu khamsi mi 'a t i  °amin hatta °udda sab°u 
samawatin^ bayna k u l l i  sama'ayni m asiratu2 khamsi m i1 a t i  °amin.
Thumma qala: hal tadruna ma fawqa dhalika? Qalu: , llahu wa 
rasuluhu aClamu. Qala: fa  inna fawqa dhalika ' l-°arsh u٠ Fa 5
heal tadruna kam baynahuma? Qalu: , llahu wa rasuluhu a°lamu. 3 
Qala: fa  inna bayna dhalika kama bayna , l-sam a'ayni. Thumma 
qala: hal tadruna ma hadhihi, hadhihi ardun; hal tadruna ma 
tahtaha? Qalu: , llahu wa rasuluhu a°lamu. Qala: ardun ukhrdj 
wa baynahuma masiratu khamsi m i'a t i °amin hatta °udda sabcu ' 10
ardina bayna k u l l i  ai'din masiratu khamsi m i'a t i 0caning artinya:
"Telah ada kami duduk serta Rasul Allah s.a.w., maka lalu awan.
Maka sabdanya: "Kamu kenalkah apa yang lalu ini?" Maka sembah 
mereka itu: "Allah dan RasulNya jua yang amat tahu." Sabdanya: 
"Inilah awan yang sangat gugur hujannya; dialau Allah ia 15
kepada orang negeri yang tiada menyembah mereka itu akan Dia, 
dan tiada shukur akan Dia. Adakah kamu kenal apa diatas awan 
itu?" Sembah mereka itu: "Allah dan RasulNya jua yang amat 
tahu." Sabdanya: "Maka bahwasanya diatas awan itu ombak yang 
diliputi, dan atap yang dipelihara,^ Adakah kamu kenal apa 20
yang diatas ombak itu?" Sembah mereka itu: "Allah dan RasulNya.
1 A: ...°adda samawatun...
A: masirata.
Section from ,,fa  inna fawqa dhalika , I-0arshu..." to 3 is 
in the margin in A, and omitted from B.
 ^ A: ...fyatta °adda sab°a...
،؛ ٠١^ iVa Ahmad ibn ؛lanbal, liusnad3 
2:230, 458. Wensinck, vol. 5, p . 30.
A: "Maka bahwasanya diatas awan itu ombak yang dipelihara." 
Reading is from B.
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jua yang amat tahu." Sabdanya: "Maka bahwasanya diatas 
itu iangit. Adakah kamu kenal apa diatas langit itu?" Sembah 
mereka itu: "Aliah dan RasulNya jua yang amat tahu." Sabdanya:
"Maka bahwasanya diatas itu langit yang lain. Adakah kamu 
kenal berapa antara keduanya?" Sembah mereka itu: "Allah dan 5
RasulNya jua yang amat tahu." Sabdanya: "Bahwasanya antara 
keduanya itu perjalanan lima ratus tahun hingga dibilangnya tujuh 
langit antara tiap-tiap dua langit perjalanan lima ratus."
Maka bersabda ia: "Adakah kamu kenal apa diatas itu?" Sembah
mereka itu: "Allah dan RasulNya jua yang amat tahu." Sabdanya: 10
"Maka bahwasanya diatas itu °arsh. Maka adakah kamu kenal
berapa antara keduanya?" Sembah mereka itu: "،illah dan
RasulNya jua yang amat tahu." Sabdanya: "Maka bahwasanya
antara yang demikian itu seperti antara dua langit." Maka
sabdanya" "Adakah kamu kenal apa inilah bumi? Adakah kamu 15
kenal apa dibawahnya?" Sembah mereka itu: "Allah dan RasulNya
jua yang amat tahu." Sabdanya: "Dibawahnya bumi yang lain dan
antara keduanya perjalanan lima ratus tahun hingga dibilangnya
tujuh bumi. Antara tiap-tiap bumi itu perjalanan lima ratus
tahun." 20
Dan ceritera daripada KaCb r.a.u.ر telah berkata ia, 
demikian bunyinya: Inna 'Ilaha khalaqa sab°a samawatin wa mina 
'1-ard.i mithlahunna, wa ja °a la  ma bayna k u l l i  sama'ayni kama 
bayna 'l-sa m a 'i 'l-dunya wa ' 1-ard.iد wa ja °a la  kathfaha m ithla 25
dhalikaد wa ja °a la  ma bayna k u l l i  ardina kama bayna 'l-sam a 'i
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, l-dunya wa ' l-a rd i wa kana ' l-°arshu ° a la  ' l-m a 'iد artinya: 
"Bahwasanya Allah taCala menjadikan tujuh petala langit dan 
tujuh petala bumi seperti sekalian itu, dan dijadikanNya 
antara ولاه  langit seperti antara langit dan bumi, aan 
dijadikanNya tebalnya seperti demikian itu, dan dijadikanNya 
antara tiap-tiap dua bumi seperti antara langit dunya dan bumi. 
Dan adalah °arsh itu atas air."
Maka inilah dua ceritera yang tersebut dalam kitab hadith 
bernama Hay'at al-Sunniyaty karangan (al-)Suyuti^ r.a.h., pada 
menyatakan ketujuh petala langit dan bumi dan tebal tiap-tiap 
suatu daripadanya dan jauh antara tiap-tiap sesuatu daripada 
sekalian itu.
Adapun hadith pada mengatakan bahwasanya kelakuan segala 
langit seperti qubbah itu, maka yaitu ceritera daripada Jabr 
anak MatCam, bahwasanya Nabi s.a.w. bersabda, demikian bunyinya:
Inna , llaha  °ala  °arsh ih i wa °arshuhu °ala  samawatihi wa 
aamawatuhu °ala  a rd ih i hakadhdy wa qala b i a sd b i° ih i ka 
' l-qub batiy3 artinya: "Bahwasanya Allah taCala tajalli atas 
dan °arshNya itu atas segala langitNya, dan segala
ش د اسحمم اولاش ر .••• Al-Bukhari, Sahihy 11:3 , ه15م : , 
59:7. Wensinckj_vol. 2, p.548, 11.25. ق ض / ن ا ك د محد
Al-Bukhari, Sahihy 59:1. Al-Tirmidhi, Sahih, 44 (Surah 5):3 
11:9. ’،Wensinck, vol. 4, p.177, 11.62.
A l-H i'a  a l-Saniya f i  , l- h a i'a  al-Sunniya y "Astronomie nach 
Qui»,any Tradition, und Geschichte." Brockelmann G II, p.187
Nearest tradition listed in Wensinck:
ق مف\ ئموف ل ذ / أ ض م •.وزل ومحمدن\ \ Abu Da'ud 39:18. (Wensinck, 
vol. 4, p.179, 1 1 .2 ).
A: Jarsh.
langitNya itu atas segala bumiNya, dan dirupakannya dengan 
segala anak jarinya seperti kelakuan qubbah."
L»an ceritera daripada Suddi r.a.h. pada mentafsirkan firman 
Allah taCala: Wa 'l-sam a'a b in a 'a n ^  telah berkata ia, demikian 
bunyinya: b in a 'u  ' l-sam a'i °ala  ' l - a r d i  ka h a y 'a ti 'l-qubbati> 
wa hiya saqfun °a la  ' l-o rc li," artinya: "Perbuatan langit atas 
bumi itu seperti qubbah> dan langit akan hatap■؛؟ atas bumi."
Dan ceritera daripada Ibn MasCud dan segala manusyia 
daripada segala sahabat Rasul pada mentafsirkan firman Allah-؛ 
taCala Wa ' l-sama' a bind'an'* itu jua telah berkata ia, demikian 
bunyinya: Saqfun ° a id  ' l - a r d i  ka h a y 'a ti ' l-q u b b ati^  artinya: 
"Yaitu hatap atas bumi seperti kelakuan qubbah." Dan inilah 
segala ceritera tempat berpegang kita pada mengatakan bahwa 
langit dan bumi itu seperti qubbah jua, tiada seperti kata ahli 
11-falak.
Dan inilah pula taswir segala qubbah yang ditasawwurkan 
Shaykh dalam Qa§d a l- S a b il  ^yang diambil daripada taswir Shaykh
Qur'anj 2:22, or 40:64. 
Hadith not in Wensinck. 
A: hatap. b: atap.
A omits "Allah".
Qur an3 2:22 and 40:64. 
Hadith not in Wensinck.
There are no diagrams in the__abridged version of Qa§d 











Al-Akbar dalam kitab Futuhat fl-M akiyyat.  ^ Shakara , llahu  
sacyahuhumd.Amin. 2
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ta la r؟ , d\r\Q talafa. ,L  stiar|a،.jhi c^ td>]a\ 
arluitja; apafcxla Shariauni' 
ukla^  bifvfan،} GUaPar kaq؛ /ai^ a ma؛5)ri 
bmtang lLu +،ap_fi ap fioa bilarv  ^ kar، ber- 
* VidaU ،a dA r\paAa  ■imipat. 
f'laka •ftrtli fc>infanq uarw 
<s،e/ruk<ai^ laU 
.claurntja






Al-Futuhat al-Makkiyya f i  ma°W fa t  a l-a s ra r  al-m alakiya3 
by Mu^yiddin (al-)cArabi al-Hatimi al-Ta’i. (1165-1240 AD). 
Work written 1201-1231 AD. brockelmann, G I, p.571.
B: Tcomat.
The diagram is incomplete. See appendix VI for a 
copy of the one in MSS A, and some notes.
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Ketahui olehmu dan tilik olehmu, hai talib, kepada ta§wir 
ini dengan tilik iCtibar, bahwasanya pada tiap-tiap salah suatu 5 
daripada segala langit yang tujuh ini ada bintangnya. Maka 
bintang pada langit yang pertama itu dinamai akan dia Qamar; 
dan pada yang kedua itu dinamai akan dia Katib; dan pada yang 
ketiga itu dinamai akan dia Zuhara; dan yang keempat itu dinamai 
akan dia Shams; dan pada yang kelima itu dinamai akan dia 10
Mirrikh; dan pada yang keenam itu dinamai akan Mushtari; dan 
pada yang ketujuh dinamai akan dia Zuhal.
Bermula segala bintang yang banyak itu adalah ia pada 
fa la k  ' l-kawakib diatas langit yang ketujuh, yang telah dihiasi 15 
Allah dengan sekalian itu langit dunya ini, seperti firman Allah 
taCala: Wa qad. zayyanna , l-sama'a , l-dunya b i masabiha 
artinya: "Telah Kami hiasi langit dunya ini, (yaCni pada^
20
penglihat kami) dengan segala bintang."
Maka adalah sekalian itu masing-masing dengan ketentuannya 
yang ditentukan Allah akan dia. Dan adalah matahari^ daripada
■٠■ Qur ,an, 67:5.
A omits "pada".
Something inserted above line in A - sini (?
sekalian itu, seperti yang telah lalu sebutnya, nityasa tiap- 
tiap hari sujud kebawah °arsh minta idhin terbit daripada 
mashriq. Maka apabila hampirlah kepada qiyamat niscaya 
tiadalah ia beroleh idhin terbit dari sana, ya°ni daripada 
pihak mashriq. Maka terbitlah ia, dengan idhin Haqq taCala, 
daripada maghrib hingga sampai kepada pertengahan langit.1- 
Maka kembali pula ia terbit daripada tempat terbitnya. Maka 
inilah akhir kenyataan perkataan terbit matahari daripada 
maghrib.
Dan adapun keluar Dabbatu '1-Ard. Maka adalah ia pada 
waqtu duha hari yang terbit matahari2 daripada maghrib itu jua. 
Kata Shaykh: 3
WA FI DUHAHU TAKHRUJANNA  ^ 'L-DABBATU 
BI KHAT IMI N WA BI ' L-°ASATI HABBATAN, 5 
artinya: "Dan pada waqtu ؛luha hari yang terbit matahari 
daripada maghrib itu, keluarlah Dabbat dengan cincin (Sulayman) 
dan dengan tongkat (Musa) pada halnya sangat pantas."
Bermula keluarnya itu, pada kata yang diputuskan oleh 





A117: ...habahu, which the interlinear Javanese translates 
by "penghebat" as coming from haba.
pada £afa.إ Dan pada sesuatu riwayat adalah keluarnya pada
tahun itu tiga kali: sekali keluarnya daripada tepi dusun
Mekkah; dan tiada masuk khabarnya kedalam Mekkah, liiaka terbuni
ia beberapa lama; kemudian maka keluar pula ia terhampir
daripada yang dahulu itu, maka sampailah khabarnya ke Mekkah; 5
kemudian maka keluar pula ia dari Mekkah.
Maka sabda Nabi s.a.w., demikian bunyinya: Baynamd ' l -  
ncisu f i  a°zami2 , l-m asajid i °a la  'I la h i hurmatan3 wa akramiha 
'l-m a sjid i ' لإحممممأ-؛،  lam yajpa°hum* i l l a  wa hiya targhu bayna 10  
'l- ru k n i wa 'l-maqami3 tanfudu* °an ra 's ih a  ’ l-tu raba3 fa  a rfa d a 3 
' l-nasu c‘anhdj shatta wa ma°an. Wa thabatat °isabatun mina 
, l-rrru 'minina3 wa °arafu annahum lam yuCyizu  rlla h a 3 fa  bada'at 
bihim3 fa  j a l la t  wujuhahum hatta ja aalatha ka annaha , l-kawkabu 
' l-d iw riyyu . 8 Wa w allat f i  'l-ajpdij la yudrikuha ta lib u n 3 wa 15 
la  yanjii minha haribun. Anna , l- ra ju la  l i  ya°udha minha b i
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Safi, at the southern end of the Dead Sea.
A: a°zumi. B is correct.
A: akramaha ’ l-masajidu , l-haramu. B: akramuha , l-m a sjid i 
, l-harami. 
A: yur^ahum B: yarCahum. 
A: tanfadu.
Form IV means "finish". Form X would be more appripriate. 
See Wehr p.349.
AB: wujuhuhum. 
A: , l-kawkabu , l-duriyyu . B: , l-kawakibu ' l-duriyyu.
, l-p a la t is  fa  t a ’ t ih i  min k h a lf ih ij  fa  taqulu: ya fulanuj 
alana t u s a l l i .  Fa yaqbalu °alayha. Fa tasirrruhu مآ w ajh ih i٠ 
Thumma tanta liqu . Wa yashtariku , l-nasu f i  'l-amwali wa 
yustahibbuna f i  , l-am sari. Yu°rafu , l-mu'minu mina , l - k a f i r i  
hatta anna 'l-rnu'mina la  yaqulu: ya kafirU j iq d in i haqqiy anna 5 
, 1-ka.fir‘a la  yaqulu: ya mu 'minu3 iq d in i haqqi إ د  artinya:
"Pada antara segaia manusyia dalam sebesar-besar segala masjid
atas Allah pada pihak hormatNya, dan semulia-rnulianya yaitu
Masjid al-liaram, 2 tiada mengejuti mereka itu melainkan adalah
D^bbat itu bersuara antara rukun dan maqdm3 3 lagi membuang- 10
tanah daripada kepalanya; maka larilah segala manusyia
daripadanya^ bercerai-cerai dan bersama-sama. Dan telah tetap
satu qaum daripada segala mu,min, pada hal tahu mereka itu
akan tiada dapat mereka itu m^mahkan Allah s.w.t., pada
segala pekerjaanNya. Maka^ dimulai oleh Dibbat itulah dengan 15
mereka itu. Maka diterangkannya segala muka mereka itu hingga
dijadikannya segala mereka itu seperti bintang yang sangat
bercahaya. Dan berlari-larilah ia dalam bumi, pada painya tiada
boleh^ dapat akan dia oleh yang mendangkap dia, dan tiada boleh
lepas daripadanya orang yang lari, (daripada sangat pantas ) . 20
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Hadith not in Wensinck.
The Mosque of Mecca. See Shorter Enc. of Islam, pp.353-4. 
See 7 p.78.
A: mengeringkan. B: membuang akan...
A: daripada.
A omits from "Maka..." to "...bercahaya."
B inserts section omitted from A here, and omits "tiada 
boleh dapat akan dia oleh yang mendangkap dia, dan.'؛
Dan ada pada niasa itu seorang laki-laki hendak berlindung dar ipadanya
dengan sembahyang. Maka datang ia kepadanya daripada pihak
belakangnya. Maka dikatanya akan dia: "Hai fu lanد sekarang
engkau sembahyang." Maka berhadap yang sembahyang itu
kepadanya. Maka dicapnya^ pada mukanya. Kemudian maka pergi 5
ia, dan bersekutulah segala manusyia pada segala arta, dan
bertemu mereka itu pada segala negeri besar-besar. Diketahui
mu’min daripada kafir hingga bahwa dikata oleh mu أ min akan
kafir: "Hai kafir, bayar olehmu akan daku haqqku,‘ dan bahwa
dikata oleh kafir2 akan mu’min: "Hai mu’min, bayar olehmu akan 10
daku haqqku."
Dan pada suatu riwayat bahwa keluar D^bat itu pada hal 
sertanya tongkat M S  dan cincin Sulayman.ر Maka diberi tali^ 
hidung kafir dengan cincin dan diterangkannya muka segala mu’min 15 
dengan tongkat hingga bedhalah segala mu’min dan kafir.
Dan kata setengah mereka itu bahwa dipukulnya dengan 
tongkat itu mu‘min, serta disuratnya pada mukanya "mu’min",و 
dan dicapnya dengan cincin itu kafir, serta disuratnya pada^ 20
mukanya, "kafir". Dan suatu ceritera daripada setengah ahli
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A: diucapnya.
A: dan bahwa kafir dikata akan mu'min...
See Enc. of Islam. New ed. p.71 for clarification of these 
traditions.
B: bertali.
A omits "mu’min". B: akan "mu'min".
A omits "pada".
114
'1-tafsir bahwa dicapnya mu'min, maka jadi bercahaya mukanya
serta disuratnya antara dua matanya, "mu,min". Dan dicapnya
kafir, maka jadi hitam mukanya, serta disuratnya antara dua
matanya, "kafir." Maka dengan segala perkataan ini tiadalah
dapat pada masa itu sama mu'min dengan kafir.^ 5
Bermula kata setengah mereka itu bahwa adalah panjang 
Dabbat itu enam puluh hasta, dan adalah ia mempunyai empat kaki, 
lagi berbulu-bulu segala tubuhnya, dan adalah rupanya itu berbagai- 
bagai menyerupai segala hayawan. 10
Dan pada suatu riwayat adalah kepalanya seperti kepala^ 
lembu, dan matanya seperti mata babi, dan telinganya seperti 
telinga gajah, dan tanduknya seperti tanduk binatang yang 
bernama a y y il} yaCni kambing hutan, dan lehernya seperti leher 15
na°am, 3 dan dadanya seperti dada harimau, dan warnanya seperti 
warna4 harimau-akar, dan pinggangnya seperti pinggang kucing, 
dan ek’ornya seperti ekor biri-biri, dan empat kakinya seperti
A: Dan suatu ceritera daripada setengah ahli '1-tafsir 
bahwa....Maka dengan segala perkataan ini tiadalah dapat 
pada masa itu samar (sic .) mu'min dengan kafir. The 
copyist may have noticed the dittography. At the 
beginning of the repeated section is the 5 مملهذ لهست  
and at the end, ع :
A ؛ kepalanya.
ق A: na°amah.
4 A: seperti warna - سرف و ن
kaki onta. Tiap-tiap antara dua sendinya duabelas hasta.
Maka inilah ؟ifat Dabbat yang tersebut itu.
Dan adalah keluar Dabbat itu suatu tanda daripada segala 
tanda yang besar akan hari qiyamat. Maka tatkala jatuhlah 
pertama-tama tanda daripada segala tanda yang besar itu,^ 
niscaya berturut-turutlah segala tanda yang lain itu.^ Kemudian 
maka datanglah tiup sangka-kala. Kata Shaykh:^
WA °INDA DHA TATABA°A 'L-AYATU 
WA Y AT LU HA ,L-NAFKHU LIMA1 QAD MATU] 
artinya: "Tatkala jatuhlah pertama tanda daripada segala tanda 
yang besar-besar itu, berturut-turutlah“؛ segala tanda, dan 
mengiringi dia tiup^ sangka-kala bagi yang dikehendaki Allah 
akan pingsan dan mati mereka itu."
Kata Shaykh,^ demikian bunyinya: Wa thabata anna , l-ayata  
, l-^iqama m ithlu 'l - s i l k i٠ idhd inqata°a tanathara , l-kharazu b i
A:.. . .niscaya daripada segala tanda yang besar akan hari 
qiyamat maka tatkala jatuhlah pertama tanda daripada segala 
tanda yang besar itu.... This is all crossed out.
A omits "yang lain itu."
B: r.a.h.
A117: l i  man.
A: turut-tututlah,
A: tiup-tiup, or "tiap-tiap". I’he ٢ is partly erased. 
This is not the only case of such confusion.
B: ي و ا ض
A: Wa thabata anna , l-a y a t i 'l-°izam a , l - s a la k i . . .  
B: Wa thabata anna , l-a y a t i 'l-°izam u 'l- s a la k i...
5su r°atin 3  ^artinya: "Telah thabit (dalam ceritera) bahwasanya 
segala ayat yang besar-besar itu seperti tali manik; apabila 
putus ia, niscaya berhamburanlah maniknya (yang dihimpunkannya 
itu. )
Dan pada suatu riwayat adalah antara permulaan segala tanda 
yang besar-besar dan akhirnya itu, sekira-kira enam bulan 
lamanya; dan pada sesuatu riwayat dulapan bulan lamanya.
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FA HADHIHI 'L-JUMLATU KULLUHA TURA 10
MIN QABLU2 NAFKHATI3 ,L-QIYAMI LA MIRA 
artinya: "Maka segala perhimpunan tanda itu lagi akan dilihat 
ia dahulu daripada tiup^ sangka-kala yang memangkitkan dari 
dalam qubur; (tiada harus berbantah dalamnya, yaCni dalam 
kata ini,) dan tiada syak." 15
TUUMMA TALI HA NAFKHATU ,L-QIYAMI 
LI RABBINA BI MAHSHARI ,L-AN AMI.
WA BAYNA NAFKHI 'L-MAWTI WA ,L-QIYAMI 
MADDATA5 'L-ARBA°INA MIN A°WAMI3 
artinya: "Maka mengiringi dia tiup sangka-kala yang memangkitkan 20 
tiap-tiap segala yang sudah mati dari dalam qubur supaya
This is a prose interpolation, probably from Qa§d a l- S a b il . 
A: q a b li. B is correct.
A117: Fa hadhihi , l- ju m la t i ku lluha(?) tara min qablu 
sa a t i . ٠.
A: tiup-tiup, or probably "tiap-tiap", with the S' crossed 
out. This confusion occurs throughout the passage.
A117: muddata.
dihimpunkan mereka itu bagi Tuhan kita pada tempat berhimpun 
segala manusyia. Dan adalah antara tiup-tiup^ memayyitkan dan 
memangkitkan^ itu sekira-kira empat puluh tahun lamanya, karena 
ceritera daripada Abu Hurayrah r .a.h.» telah bersabda Nabi s.a.w. 
demikian bunyinya: Yunfakhu f i  ' l - s u r i  wa , l-guru ka h a y 'a ti 
f l-q am iy  fa  sa°iqa man f  i  , l-oamawdti wa man f i  'l- a r d i3 wa 
bayna ' l-nafkhatayni arbaCuna °a m a n i n artinya: 'Lagi akan 
ditiup dalam sangka-kala, dan adalah sangka-kala itu seperti 
kelakuan tanduk, maka masa itu pingsan orang yang dalam tujuh 
petala langit dan bumi,^ dan adalah antara dua tiup itu sekira- 
kira empat puluh tahun lamanya."
Bermula dikehendaki dengan katanya "pingsan orang yang 
dalam tujuh petala langit dan bumi" itu, yaitu segala yang lain 
daripada yang d iistith riak a n, yaCni yang dikeluarkan^ Haqq taCala 
dengan firmanNya: Fa sa°iqa man f  i  , l-samawati wa man f i  
' l - a r d i  i l i a  man sha'a ' lla h u ^  artinya: "Maka pingsan orang 
yang dalam tujuh petala langit dan bumi, melainkan yang 
dikehendaki Allah ta°ala (meninggalkan dia)," maka tiada ia 
pingsan, seperti segala orang yang mati shahid atau Jibra’il
A has erased the ٢
A: ...dan antara tiup memangkitkan itu memayyitkan dan 
sekira-kira . . . . , because "memangkitkan" was wrongly 
written and the marginal correction has been inserted in 
the wrong place. B: mematikan.
^  ١٠ ١ ^ vJ .y 3 ٠١^ ، uf Or*
AL-Bukhari, Sahih3 60:35. Ahmad ibn Hanbal, biusnad, 2:451. 
Wensinck, vol. 3 p.313 11.24.
B: ...dan dalam tujuh petala bumi itu....
B: kecualikan oleh...
Qur 'an, 39:68.6
dan Mika'il dan Malak al-Mawt'؛' dan Israfil dan yang menanggung 
°arsh2 dan Musa'؛ atas beberapa riwayat bersalah-salahan dalamnya 
pada yang d iistith n akan itu tetapi dapat menghimpunkan dia, maka 
tiada berlawanan, karena dapat sekalian itu mustathna3 tiada 
maniC dalamnya. Maka inilah akhir kenyataan segala yang datang 5 
dahulu daripada mati sekalian makhluq daripada segala tanda 
qiyamat dan fitnah.
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A: Malak. Probably means the Angel of Death, as in B, 
rather than Malik, the Keeper of Hell.
These angels are mentioned in Shorter Enc. of Islam, 
p.318. The Throne Bearers are referred to in Wensinck, 
The Muslim Creed, p.198.
A: atau Musa.
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Adapun segala yang datang dan yang ditemui kemudian 
daripada mati itu, maka yaitu amat banyak. Maka setengah 
daripadanya su’al Munkar wa Nakir dan syiksa qubur; dan 
setengah daripadanya bangkit dari dalam qubur; dan setengah 
daripadanya timbangan; dan setengah daripadanya titi, dan 5
syurga dan neraka, dan melihat Haqq taCala pada mawqif dan 
Mahshar dan dalam syurga. Maka adalah sekalian itu sebenarnya 
dan lagi akan datang kenyataan pada kitab ini.■؛■
Kata Shaykh: 2 FASLUN. 10
THUMMA ,LLADHI YALQUNA BA°DA 'L-MAWTI 
MINA ,L-SU'ALI WA 'L-JAWABI 'L-THABT13 3 4 
artinya: "Ini fasal pada menyatakan yang ditemui mereka itu 
kemudian daripada mati mereka itu daripada tanya (dua mala’ikat 
dalam qubur) dan jawabnya yang thabit (bagi orang yang ditetapkan 15 
Allah sebenarnya.)"
FA YU’MINU •L-°ABDV BIHI YAQINAN 
WA BI 'L-YAQINI RABBINA5 YAQINAN, - 
"Maka (wajiblah) percaya hamba itu (pada ketika hidupnya akan 
yang ditanyai daripadanya) dengan percaya yang memutuskan; 20
[Chapter 10. On what will be encountered after death.]
There eschatological realities are to be found in most 
creeds, e.g. Wa§iyat Abi Hanifa3 Fiqh Akbar I I and I I I s 




All7: Fa^lun f i  , lla d h i yalqima ba°da , l-mawti. Thumma




lagi dengan yaqin) dan dengan yaqin itulah Tuhan x.ita)
‘.""؛memeliharakan kita
Su'al: jika bertanya seseorang: apa yang ditanya oleh 
dua raala'ikat itu pada kita dalam qubur? Jawab: Bahwa adalah 5
yang ditanya daripada kita: Siapa Tuhan kita, dan apa agama 
kita, dan siapa nabi kita. Dan adalah jawab kita yang terlebih 
baik: Allah Tuhanku, dan Islam agamaku, dan Muhammad Nabiku.
Tetapi hendaklah kita percaya akan sekalian itu dahulu daripada 
mati kita dengan percaya2 yang tersebut itu supaya kita 10
terpelihara daripada bahaya qubur, karena barangsiapa tiada 
percaya akan sekalian itu3 pada masa hidupnya, niscaya adalah 
ia daripada segala orang yang tiada beroleh petolong.
Sebab itulah kata Shaykh:^ 15
WA DIDDUHU YAKUNU FI MAN KHUDHILA5 
WA ,LLAHU YAHFAZNA BI "LA HAULIN WA LA [QUWWATINL  1,6 
artinya: "Lawan yang percaya itu ada ia masuk kepada jumlah 
orang yang tiada ditolongi Allah, dan Allah jua yang
memeliharakan kita dengan berkat la haula wa la quuwata i l l a  20
b i , l la h i  '1-°a l iy y i  , l-^azim."
NB. Mistranslation arising partly from inaccurate Arabic. 
Should be, e.g., "...dan yaqin dengan yaqin Tuhan kita."
A: percahaya. Usually "percaya" in this MSS.
A repeats "itu".
B: r. a. h .
AB: khudhilan. A117: khudhlan.
All MSS omit quWbJatin. Written into A117 by the writer of 
the interlinear Javanese.
FA 'L-QABRU LI 'L-KARIMI FApLAN RAWUAHU 
WA ’L-°AKSU FI MAZALLATIN1 WA DAHpATIN, 
artinya: "Maka qubur itu bagi ،)rang yang percaya yang muiia 
dengan anugerahai Aiiah upama empus; 2 (adalah ia disana tempat 
sukacita.) Bermula orang yang tiada percaya itu adalah ia 
disana pada buq°at za la ly (artinya: tempat tergelincir,) 
sentiasa^ dalam syiksa,"1^ karena ia dalam lobang neraka seperti 
yang■؛ tersebut itu dalam ^adith: Al-qabru hafratun min h a fra ti 
jahannarna aw rawdatun min V'iyadi ' l- ja n n a t i^  artinya: "Qubur 
itu suatu lobang daripada segala lobang neraka,لإ atau sesuatu 
empus daripada segala empus syurga," ya^ni adalah qubur itu 
suatu lobang daripada segala lobang neraka pada orang yang 
tiada percaya akan Allah dan akan RasulNya, dan^ adalah ia 
sesuatu empus daripada segala empus syurga pada orang yang 
percaya akan Allah dan akan RasulNya, maka sentiasa ia dalamnya 
beroleh kesukaan, seperti yang tiada percaya sentiasa dalamnya 
beroleh segala kebencian.
إ A117: m u zilla tin .
Acehnese word meaning "garden". Van Langen, p.11.
و B: senantiasa.
Translation is inaccurate. Wa is not translated.
و A repeats "yang".
ثما ذضددزقذ\حم_ دلصأ لإدثم \ and م'زئو ز ء ش دالاآ \ 
Al-Tirmidhi Sahih 35:26. Wensinck, vol. 2, p.319 and 
vol. 1 , p.480.
Barely legible marginal note: pada orang ya^ .g tiada 




A °ADHANA ,LLAHU MINA 'L-MAKARIHI 
WA HALA BAIN AN A WA KULLI KARIHIN, 
artinya: "Telah dilindungkan Allah kiranya kita daripada 
segala kebencian (dunya dan akhirat), dan didinding^ kita 5
daripada tiap-tiap (yang kita) kebenci^" dengan berkat iman 
kita akan Allah dan akan RasulNya dan akan segala yang kita 
dengar daripada Allah dan RasulNya.
Dan janganlah kita syak akan mati, dan akan tanya Munkar ^0
wa Nakir, dan akan bangkit dari dalam qubur, dan akan 
timbangannya, dan akan yang lainnya dari itu daripada segala 
yang dihikayatkan Allah^ dan RasulNya, maka sekalian itu 
sebenarnya, seperti kata Shaykh r.a.h.:
FA ,L-MAWTU HAQQUN WA KADHA ,L-SU'ALU 15
WA ' L-BA° T HU WA ,L-MIZANU WA ,L-NA KA LU 
BI MALAHU MIN HAQQIHI 1 L-MASMlf I  
°ANI 1 L-ILAHI SHARI°I5 'L-MASHRU°Iy ,,° - 
"Maka mati itu sebenarnya, dan demikian lagi tanya (dua mala'ikat), 
dan bangkit (dari dalam qubur), dan timbangannya, dan syiksa 20 20  
dengan barang yang baginya, daripada haqqnya, yang didengar 






A and A117: shari°u. 
A117: 'l-mashru^u.
Bermula mati itu atas dua bagai: suatu mati ik h t iy a r i  
namanya; kedua mati ic j t ir a r i namanya. Maka yang dimaq؟ud 
disini mati id t ir d i ' i . Dan adalah yang dikehendaki dengan tanya 
dua mala'ikat itu yaitu tanya Munkar wa Nakir dalam qubur, dan 
dikehendaki dengan bangkit itu yaitu bangkit dari dalam qubur 5
kemudian daripada tiup sangka-kala yang kedua kali, dan 
dikehendaki dengan timbangan itu yaitu bertimbang segala ^amal, 
dan dikehendaki dengan^ syiksa itu yaitu syiksa qubur akan orang 
yang daruhaka kepada Allah taCala.
10
Sufal: jika bertanya seseorang: apabila adalah 
dikehendaki dengan tanya dua inala’ikat itu yaitu tanya Munkar 
wa Nakir dalam qubur, maka betapa hal orang yang tiada baginya 
qubur, seperti orang yang tertunu atau karam atau yang dimakan 
binatang upamanya? Adakah datang kepada mereka itu tanya dua 15
mala'ikat itu atau tiada? Jawab: bahwa datang kepada mereka 
itu tanya dua mala’ikat itu karena tersebut dalam kitab BadlP 
al-Mc^dniy^ demikian bunyinya: Wa innama , l-m asa’a latu  taqa°u 
l i  1l-rtLai*iqi wa , l-g h a r iq i wa man akalathu 'l- s ib d QUy wa kayfa 
mata °a la  ik h t i la f  i  'l-alruwali ib t i la 'a n *  mina ' I la h i ta°ala  l i  20
0ibadih iy wa huwa min jum lati m anazili 'l-a k h iv a t i wa maratibihay
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A: dan.
A: quburnya, with the "-nya" crossed out. 
A: tunu.
A: makan.
This title not verified.
A: ib t i la 'a n . B: % btila 'a٠
wa la  yustathna min dhalika i l l a  ’ l-shahidu3 artinya: "Hanya 
sanya tanya itu datang kepada orang yang tunu dan karam dan 
orang yang dimakan segala binatang buas,^ barang betapa matinya 
atasnya bersalah-salahan segala hal matinya, dan (adalah tanya 
keduanya itu) akan coba2 daripada Haqq taCala bagi segala ^
hambanya, dan yaitu daripada jumlah segala manzilat akhirat dan 
segala pangkatnya, dan tiada dikecualikan3 daripadanya itu 
melainkan orang yang mati shahid.^
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Bermula tersebut dalam Qa$d al-SabiV* dikecualikan pula ^0
beberapa yang^ lain daripada yang shahid itupun. Maka setengah 
daripadanya orang yang bertemu^ dengan seterunya, maka sabar ia, 
yaCni tetap ia pada melawan dia hingga dibunuhnya akan dia atau 
menang ia. Dan setengah daripadanya orang yang murabi£ 
menunggu^ kota segala Islam^ pada arah negeri kuffar dengan niat ^5  
perang sabil. Dan setengah daripadanya orang yang mengaji 
A i m .  S a jd at^  and t a b a r a k a dahulu daripada tidurnya; dan
y.






B: ya°ni meneguhi kota....
Maybe "orang" has been omitted.
Surah a l-Sa jd ah . (Surah 32).
The opening word of Surah 25 (Surah al-Furqan) and of 












demikian iagi orang yang mengaj i Surah a l- 1'lulk tiap-tiap malam; 
dan orang yang mati pada malam JumaCat atau pada harinya. Dan 
setengah daripadanya orang yang mati dengan2 dibunuh taCun; 
dan orang yang ^abar pada negeri yang keturunan taCun, pada 
halnya harap akan pahala, lagi tahu tiada kena taCun melainkan 
dengan yang telah tersurat baginya pada azal, maka mati dengan 
lainnya daripada taCun. Dan setengah daripadanya kanak-kanak 
yang belum diberati; dan orang yang mengaji qul huwa 'lidiku 
ahad,و dalam sakit yang membawa kepada matinya. 'lla h u  a°lam.
Su'al: jika bertanya sesecrang؛ apa sebab dinamai akan 
dia mala'ikat itu Munkar wa Nakir? Jawab: bahwa adalah sebab 
dinamai akan keduanya itu Munkar wa Nakir karena kejadian 
keduanya tiada menyerupai segala anak Adam, dan tiada 
menyerupai segala mala'ikat dan segala binatangpun, hanya 
kejadian keduanya indah-indah, tiada ada pada kejadian keduanya 
menjenaka hati segala yang melihat keduanya. Wa 'lla h u  a°lam.
Faedah. Bermula yang telah mashhur pada segala manusyia 
adalah mala'ikat itu dua orang- jua, seorang■3 bernama Munkar 
dan seorang^ bernama Nakir. l’etapi kata (al-)Hilli dalam Minhaj,
Surah 67.
2 A ؛ bumi.
ذ Surah 112 (Surah a l-Ik h la s).
م A: ...dua crang yang jua, ...
ذ A: seseorang.
Minhaj al-Karama f  i  m akrifat al-imamaj by Jamaladdin H . b. 
Yu. b. CA. b. al-Mutahhar al-Hilli al-cAllama Ayatallah al- 
Shici (1250-1325 AD). Brockelmann, s 11, pp.206/7.
demikian bunyinya: Wa , lla d h i yushbihu yakuna m ala'ikatu  
' l - s u 'a l i  jama°atan 'kathiratanد surnmiya ba°duhum Munkaran wa 
ba°duhwn Nak'iran. 'Wa yub°athuإ i l a  k u l l i  mayyitin ithnan i 
minhum kama kana 'l-muwakkalu °a layh i l i  k ita b a ti a°m alih i 
malakanij artinya: "Bermuia kata yang baiknya bahwa adaiah 5
mala'ikat yang bertanya itu jama^at yang banyak, dinamai 
setengah mereka itu Munkar dan setengahnya Nakir, 2 dan disuruhkan 
kepada tiap seseorang mayyit itu dua orang daripada mereka itu 
seperti keadaan mala'ikat yang diwakilkannya bagi menyurat segala 
Camalnya, 3 yaitu dua orang mala'ikat.” 10
Dan kata Shaykh kita Burhan *1-Din Mulla Ibrahim: dapat 
diihtimalkan dua orang jua darinya, dan banyak mithal^ keduanya, 
tatkala berkehendak kepada banyak, sebab banyak orang mati pada 
sesuatu ketika. Maka dengan kata ini selesailah kita daripada 15
segala ish k a l. Maka inilah kenyataan mas'alah Munkar wa Nakir 
yang datang keduanya itu pada tiap-tiap mayyit dalam^ qubur.
Maka adalah qubur itu barzakh٤٠ antara dunya dan akhirat.
Kemudian daripada beberapa lama mereka itu dalam qubur, maka 20
dibangkitkan Allah mereka itu daripadanya supaya bertimbang, 
kemudian dari itu maka meniti. Sebab itulah kata Shaykh:^
إ AB: yah^athu.
2 B: wa Nakir.
These angels are referred to in Wensinck. Muslim Creed, p.199.
م B: amthal.
A: dari dalam qubur.
Purgatory, limbo. See Shorter Enc. of Islam, p.58.
٦ B: r.a.h.
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THUMMA 1 L-SIRATU WA °UBURU 'L-KHALQI
jamP uhum, aa la y h i  wa>;du •l -$id q i , 1
artinya: "Kemudian dari itu maka titi, dan lalu segala makhluq 
sekalian; dan atas kata inilah janji yang benar," yaCni adalah 
atas kata yang mengatakan lalu segala makhluq pada titi itu 
dengan janji yang sebenarnya daripada Haqq taCala, dengan 
firmanNya: Wa in  mi-nkum i l l a  w arid u ha2 artinya: "Tiada ada 
daripada kamu melainkan melalui dia," yaCni melalui neraka.
Maka setengah daripada segala ahli '1-tafsir mentafsirkan 
maCna wariduha itu dengan maCna masuk kedalam neraka, 3 dan 
setengah daripada mereka itu dengan maCna melihat dia, dan 
setengah daripada mereka itu dengan maCna melalui dia seperti 
yang dalam manzum ini. Maka sekalian maCna itu ^ahih, tiada 
berlawanan dalamnya, karena tersebut dalam hadith ceritera 
daripada °Ali Abi Talib r.a.h.: adalah segala tempat berhenti 
pada hari qiyamat itu lima puluh tempat, dan tiap-tiap sesuatu 
tempat perhentian daripada sekalian itu seribu tahun lamanya. 
Dan adalah titi itu ghaib dalam neraka Jahannam dengan sekira- 
kira empat puluh ribu tahun perjalanan lamanya. Dan apabila 
adalah sekalian titi itu ghaib dalam neraka dengan sekira-kira
A117: ...jami°ahum, °a layh i wa°ada , l-s id q a.
Wur ,an, 19:71.
NB. Translation in A l-Q u r’an al-Karzm (p.311): '"Dan
tiada seorang juapun daripada kamu melainkan masuk neraka
Jahannam", ya ni melalui dia.'
masa yang tersebut itu, maka barangsiapa lalu atasnya, niscaya 
benarlah ia dikata masuk neraka dan melihat dia dan melalui dia, 
tetapi apabila ditafsirkan maCna ayat itu dengan maCna nelalui 
dia niscaya adalah nazam Shaykh itu °amm mukhassas namanya, yaCni 
melengkap yang ditentukan.
Hasilnya, adalah segala manusyia, yang lain daripada yang 
dikeluarkan oleh mala’ikat daripada segala saff yang dimasukkan 
kedalam neraka itu, tadapat tiada mereka itu melalui dia titi"؛■ 
yang telah ghaib dalam neraka.
Dan adalah melalui titi itu kemudian daripada menyeru 
segala makhluq kepada segala perhentian, pada hadrat Allah taCala. 
Dan adalah pula pada tempat berhenti pada hadrat Allah itu, 
suatu perhentian daripada segala perhentian yang lima puluh 
yang tersebut dalam hadith itu.
Bermula tersebut dalam Qa§d a l-S a b il bahwa adalah pertama- 
tama daripada segala perhentian itu tatkala keluar mereka itu 
daripada qubur mereka itu, maka berdiri mereka itu atas segala 
pintu qubur dengan sekira-kira seribu tahun lamanya. Kemudian 
dari itu maka dialau2 mereka itu kepadang Mahshar. Maka berdiri 
mereka itu disana seribu tahun lamanya. Kemudian dari itu maka 
dialau mereka itu kepada nur dan zultnat. Maka berhenti mereka 
itu pada zulmat itu seribu tahun lamanya. Kemudian dari itu 
maka dialau mereka itu kepada surddiqdt} 3 ya°ni segala tirai,
 ^ B: ya°ni titi.
2 B: dihalau.
3 Tents, canopies. (Wehr, p.405).
hisabnya yaitu sepuluh lapis tirai. Maka berhenti mereka itu 
pada tiap-tiap suatu tirai daripadanya seribu tahun lamanya. 
Kemudian dari itu maka dialau mereka itu kepada mengambil 
segala surat Camal mereka itu dengan tangan^ kiri kanan mereka 
itu. Maka berhenti mereka itu pada pekerjaan yang demikian itu 
pada lima belas perhentian dan tiap-tiap suatu perhentian 
daripadanya seribu tahun lamanya. Kemudian dari itu maka 
didirikan mereka itu pada memaca segala surat Camal mereka itu 
seribu tahun lamanya. Kemudian dari itu maka dihimpunkan mereka 
itu kepada timbangan supaya menimbang segala Camal mereka itu. 
Maka berhenti mereka itu pada timbangan seribu tahun lamanya. 
Kemudian dari itu maka diseru sekalian mereka itu kepada 
perhentian pada hadrat Haqq taCala. Dan adalah tempat berhenti 
pada hadrat itu dua belas perhentian pada tiap-tiap suatu 
perhentian seribu tahun lamanya.
Kemudian dari itu maka disuruhkan sekalian mereka itu 
kepada titi. Dan adalah titi itu tujuh, terbentang sekalian 
atas neraka Jahannam, terlebih seni-seni daripada rambut dan 
terlebih tajam daripada pedang. Dan atas tiap-tiap suatu titi 
daripada tujuh itu satu °aqabah^ perjalanan tiga ribu tahun, 
seribu tahun naik, dan seribu tahun datar,^ dan seribu tahun 
turun. Dan terhenti tiap-tiap seseorang daripada mereka itu 
atas tiap-tiap suatu titi daripada yang tujuh itu seribu tahun
B: tujuh lapis tirai.
AB omits "tangan".
B: yaCni bukit yang tinggi.
lamanya - itupun apabila taqsir ia atasnya pada sesuatu yang 
ditanyai ia daripadanya jua, tiada sekalian raanusyia, karena 
setengah mereka itu lalu atasnya seperti kilat, dan setengah 
seperti sekejap mata, dan setengah seperti angin, dan setengah 
seperti kuda yang pantas, dan setengah seperti segala kendaraan 
yang lain daripada kuda, dan setengah seperti laki-laki yang 
berjalan dengan kaki, atas masing-masing martabat mereka itu.
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Kemudian dari itu maka datanglah mereka itu kepada hcaod.  ^
ya،'ni telaga yang tersebut dalam hadith bahwa air dalamnya 10
terlebih putih daripada air susu, dan baunya^ terlebih harum 
daripada kasturi, dan barangsiapa meminum dia, niscaya tiadalah 
ia dahaga selama-lamanya. Dan dinamai pula akan dia Kawthai٠^ 
karena ia beroleh madad3 ya°ni tolong daripada Kawthar yang 
dalam syurga. Wa , llahu ac lam. 15
Suf al: jika bertanya seseorang: 4 adakah tiap-tiap yang 
datang kepada hawd itu minum airnya atau tiada, karena ia 
mashhur haidd Nabi kita Muhammad s.a.w. Jawab: bahwa minum 
dia segala mu'min, seperti kata (al-)Shaybani dalam Caqidatnya,^ 20
"the basin at which on the day of resurrection Muhammad 
will meet his community." Enc. of Islam. New ed., vol. 3, 
p.286.
A: ؤ ث ظ؛ دبه. ث  JH
A river in Paradise. See Shorter Enc. of Islam, p.230. 
A: seorang.
A: ...nabi s.a.w.?
Muhammad ibn al-l.lasan al-Shaybani (d.805+) wrote the Caqidat in 
79 verses - doubtful authenticity. Brockelmann, G I, 178-9.
demikian bunyinya: Wa yashrabu minhu ' l-rnu 'miriuna, wa ku llu  
man suqiya miyihu ka 'san lam y a jid  ba°dahu sadan3 artinya:
"Minum daripadanya segala mu*min, dan tiap-tiap yang diberi
minum daripadanya satu piala tiadalah dirasanya kemudian dari
itu dahaga." 5
Maka dengan ^ahir kata ini pula, dapat meminum dia segala 
yang fasiqpun, tetapi dinaqalkan^ oleh (al-)Qurtubi2 bahwasanya 
setengah daripada"؛ segala orang yang dinyahkan daripada hawd 
itu, orang yang menyalahi jama^at segala Muslim, dan menceraikan 10  
jalan-jalan mereka itu, seperti qaum Khaw^ij^ dan Rawafid^ 
dan MuCtazilah, dan demikian lagi segala orang yang sangat 
aniaya, dan segala orang yang me؟ahirkan segala dosya yang 
besar, dan segala yang me^gan-ringankan ma°S'iyati dan segala 
jama°at orang yang bid^at, dan segala orang yang mengikut hawa 15
nafsunya. Wa ' llahu a°lam.
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Suf al: jika bertanya seseorang: apabila adalah hawd. yang 
tersebut itu hawd Nabi kita Muhammad^ s.a.w., maka betapa segala
20
A: ditinggalkan? -
Baqi b. Makhlad al-Qurtubi, (d.889 AD), a compiler of 
traditions, ilis work has been lost. Brockeliiann, G I, 
164 and S I, 178-9.
A: daripadanya.
م See ٤ p.59.
Rafidites - one of the names given to the Shi^a. See 
Shorter Enc. ٥٤ Islam, p.466.
A: ...Nabi kita Nabi s.a.w.
nabi yang lain daripada Nabi kita itu, adakah bagi mereka itu 
masing-masing hawd. yang tertentu akan mereka itu, atau tiada?
Jawab: ada bagi tiap-tiap mereka itu hawd yang tersebut, karena 
tersebut dalam kitab Badi° a l - A a 'a n i  ^riwayat (al-)Tirmidhi^ 
bahwa Nabi s.a.w. bersabda, demikian bunyinya: Inna l i  k u l l i 5
nabiyyin hawdan, wa annahum yatabahawna ayyahun akthara 
wdridatan; wa in n i arju  an akuna aktharahwn waridatans artinya:
"Bagi tiap-tiap nabi itu ada hawds dan bahwasanya mereka itu 
mengambil gah akan3 yang terlebih banyak datang kepadanya; dan 
kuharap bahwa akulah yang terlebih banyak datang kepadanya." 10
Dan lagi pula tersebut dalam kitab yang tersebut itu, kata^ 
(al-)Qurtubi bahwasanya bagi Nabi kita itu pula dua hawd., tiap- 
tiap sesuatu daripada keduanya itu dinamai akan dia Kawthar.
Dan arti Kawthar itu pada bahasa CArabi, al-khayru '1-kath iru , 15
artinya: "khayr yang amat banyak." Maka^ kita pohonkan kiranya 
kepada Allah taCala barang beroleh tiap-tiap Muslim itu meminum 
daripada hawd Nabi kita yang tersebut itu, jikalau ada ia mati 
ma°siyat sekalipun, karena tiap-tiap Muslim itu, pada iCtiqad 
ahli '1-sunnat wa 'l-jamaCat, masuk syurga jua. 20
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This title not verified.




A repeats "maka' .
Sebab itulah kata Shaykh:
WA KULLU MUSLIMIN YAMUTU °ASIYAN 
WA LAM YATUB MIN DHANBIHI3 FA NAJIYA N, 
artinya: "Bermula tiap-tiap Muslim yang mati ia pada halnya 
ma° s iy a t dan tiada ia tawbat daripada dosyanya, maka luput jua 5
ia (daripada neraka),"
IMMA BI °AFWI ,LLAHI WA 'L-GHUFRANI 
QABLU DUKHULI ,L-NARI WA ’L-RAWANI3 
artinya: "aka kalanya ada luputnya itu dengan maCaf daripada 
Allah dan dengan ampun dahulu daripada masuk ia neraka^ dan 10
kehinaan...."
AW BA°DAHU BI QADRI MA QADAHU 
WA D HA KA F AD LU ,LLAHI ID HA ATAHU, - 
"atau (ada luputnya itu) kemudian daripada masuk neraka dengan 
sekira-kira yang dihukumkan Allah akan dia (daripada menyempurnakan 15 
pekerjaan yang telah taqsir ia daripadanya dalam dunya), dan adalah 
Islamnya, (yang jadi akan sebab luputnya neraka itu), anugeraha2 
daripada Allah taCala. Sebab dianugerahai akan dia, iman (serta 
ditetapkan ia atasnya)."3
20




B: ...luputnya daripada neraka dianugerahai akan dia iman 
serta ditetapkan ia atasnya.
Four lines in A117 are omitted, with consequent loss of sense:-
Fa b a tilu n  manzilun bayna manzl'Lctyni 
°a la ' l-khu lud i f i  j iw a r i ' l- l:a f ir in a  
bat yakhruju lau b i maqddri , l-d h a rati 
min \iabbati , l-imani. Idu-ka ' l-k h a rd a la t i.
A: yawuddu.
LAU KANA MUSLIMAN3 ص MAN MIN NASIRINع - 
"Dan adalah tatkala keluarnya^ daripada neraka, dikasihi tiap- 
tiap kafir yang dalam neraka jikalau ada kiranya ia Islam, dan 
tiadalah siapa menolongi dia"^ pada masa itu karena ia tatkala 
itu menyesal atas kafirnya, pada masa yang tiada faedah sesal 
dalamnya.
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Su*al: jika bertanya seseorang:"* adakah kata Shaykh 
"tiap-tiap Muslim yang mati pada halnya ma° §iy at"** datang kepada 
akhirnya itu, Camm ia kepada Muslim yang mengerjakan dosya 10
besar atau tiada? Jawab: bahwa Camm ia kepadanya, tetapi"* 
adalah pada Muslim yang mengerjakan dosya besar itu tempat khilaf 
antara kita dan MuCtazilah. Maka kata mereka itu: kekal ia 
dalam neraka, dan kata kita, ahli ,1-sunnat wa ’l-jamaCat: 
adalah ia dibawah hukum mashi'at Allah,^ lagi akan keluar ia 15
daripada neraka.
Ilaka sebab itulah kata Shaykh:
FA MAN Y A KU N MURTAKIBAN KABIR AT AN
WA MATA LAM YATUB, FA 'KHUDH TAHRIRAHU3 20
artinya: "Maka barangsiapa adalah ia mengendarai dosya yang 
besar, dan mati ia pada halnya tiada tawbat daripadanya, maka
A: ...adalah keluarnya tatkala keluarnya...
Alternative possible meaning: "dan tiada Na§rani," however 
translation given is better, and more in keeping with the 
language of the period.
seorang.
yang mengerjakan dosya besar atau tiada, crossed out. 
betapa.
ya°ni dikehendak Allah.
diambil olehmu kelepasannya (dengan kata yang muwafaqat dengan 
Qur ,an dan hadith.)"
BI ANNAHU KAYFA YASHA'U1 ,LLAHU
MIN °AFWIHI AW NAQMATIN TARZAHU, 1 - 
"bahwasanya ia (dibawah mashi'at Haqq taCala, maka adalah ia) 
barang betapa dikehendaki Allah akan dia daripada maCafNya atau 
syiksa yang datang akan dia."
WA YAKHRUJAN, LA YAKHLUDAN3 F I  ,L-NARI.
SAHHAT BI DHAKA SU N N AT ٧ ' ' L-MUKHTARI, 
artinya: "Dan lagi akan keluar (orang yang mengendarai dosya 
yang besar itu daripada neraka), dan tiada ia kekal dalam neraka; 
telah sahh dengan demikian itu hadith Nabi s.a.w. yang telah 
dipilih Allah," dengan sabdanya: Md min °abdin qala 'la ila h a  
i l l a  , l la h u ’, thwma mata °a la  dhalika i l l a  dakhala , l-jannata , 
wa in  zana wa in  saraqa,^ ٤ artinya: "Tiada jua seseorang 
daripada hamba Allah yang mengata la  ila h a  i l l a  , lla h , kemudian 
maka mati ia atas yang demikian itu, melainkan masuk syurga ia, 
jikalau ada ia berbuat zina' dan mencuri sekalipun.
Maka sebab hadith inilah dikata oleh Shaykh, kemudian 
daripada katanya wa yakhrujan datang kepada akhirnya itu:
All7: yashahu.
A117: niqmatin tarazahu.
A117: wa yukhrijna la  yukhlidanna... 
Ali7: sunnata.
A: sariqa.
o، <^؛،A(i) Al-Bukhari, Sahih,
23:1, 59:6, 77:24, 79:30, 81: 13,14, 97:22. (ii) Muslim, 
Sahih, 1:153, 12:32,33. etc. ,.Jensinck, vol. 2, p. 346, 11.13.
WA IN YAKUN ZANA1 KAD1IA WA IN SARAQA 
WA SHAFT BA ,L-KHAMRA WA RANNAQA 'L-HADAQI, 
artinya: Tiada kekal yang mengendarai dosya besar itu dalam 
neraka, dan jikalau ada ia berbuat zina dan demikian lagi 
jikalau ada ia mencuri dan minum tuwak“ dan mengarahkan biji 
matanya" - dengan yang demikian itu sekalipun3 yang ia masuk
syurga jua.
KADHAKA QALA ,LLAHU F T  ,L-KITABI 
FA LA TUBAL 1^  BA°DU MIN MURTABIN. ..
ala dalam Qur ,an (dengan ؛"demikian itulah bersabda Allah ta 
firmanNya: Inna , Ilaha Id yaghfiru  an yushraka b ih i3 wa yaghfiru 
ma duna dhalika l i  man y a s h a ' u artinya: *Bahwasanya Allah taCala 
tiada mengampuni shirk akan Dia dan diampuni yang lain daripada 
demikian itu bagi barangsiapa dikehendaki akan dia (ampunnya)', 
syak", *؛*maka jangan engkau irau kemudian dari itu akan orang yang 
yaCni janganlah engkau irau akan orang yang menta'wil-ta*wilkan 
kata yang menyerupai akan orang yang syak kemudian daripada 
.engkau berjabat kepada firman Allah dan hadith ini
Bermula barangsiapa enggan ia daripada menerima kata yang 
sebenarnya, lagi menyangkal ia akan warid kitab Allah, maka
A: zanan.




 ^ AB: tu b a li. A117: tubalu. This is related to bal (Wehr, 
p.83), but how?
hendaklah kita menghinakan dia dihadapan^ segala manusyia dengan 
mengubahkan mukanya dengan menyebut-nyebut firman Allah dan 
^adith ini, seperti kata Shaykh:
FA 'RGHAM BIHI ANFA ABIYYIN JAHIDIN2
L I WARIDI 'L-KITABI F I  'L-MUSHAHIDI. 5
WA QUL LAW KADHAKA QALA ,LLAHU3 4
WA QALAHU ,L-RASULIJ IDH ATAHU, 
artinya: "Maka hinakan olehmu dengan firman Allah dan ^adith 
itu, akan hidung orang yang enggan (daripada menerima kata 
yang sebenarnya), lagi menyangkal ia bagi warid kitab, (dan 10
adalah tempatmu menghinakan dia itu) pada hadapan segala 
manusyia. Dan kaukata bagi nya: demikian firman Allah (dalam 
Qur’an), dan telah mengata dia Rasul Allah tatkala dianugerahai 
akan dia (kitab yang mengandung atas yang demikian itu.)"
15
Dan jika kembali ia kepada yang sebenarnya kemudian dari 
itu, maka adalah yang demikian itu sebaik-baik pekerjaan, dan 
jika tiada ia mau kembali, niscaya tiada atasmu melainkan 
menyampaikan jua, tiada menujuki karena yang menujuki itu Allah 
ju^; seperti firman Allah taCala: Laysa °alayka hudahum20 د د  
artinya: "Tiada atasmu menujuki mereka itu," seperti firmanNya:
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A: dihadapannya.
AB: ja h id i.
A117: Fa 'rghim .... unfa ab i ja h id in  l i  warada , l- k it a b a . . . .  
A: f i  , l- k it a b i, crossed out.
Qur ,an, 2:272.
10
را  c'ala'ijka i l i a  'l-b a lag h u ^  artinya: "Tiada a tasmu hanya 
menyampaikan jua," tiada menujuki, karena orang yang syak itu, 
tiada tinggal daripadanya syak jikalau beberapa kata kaukata 
akan dia sekalipun, hingga ditunjuki Allah akan dia.3 Sebab 
itulah kata Shaykh:^
FA 'L-RAYBU LA YUFARIQANHA AHLAHU 
HATTA YAKUNA ' LLAHU QAD AQALLAHUد 
artinya: "Maka syak itu tiada ia menceraikan orangnya, hingga 
adalah Allah ta^ala mengangkat dia daripadanya." Wa ’ lla.hu a°lam.
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Faedah pada menyatakan tafaioat segala dosya. Bermula 
segala dosya itu ada kalanya besar, dan ada kalanya kecil.
Maka yang besar itupun tafauut atas pangkatnya. Maka kebanyakan 
segala Culama mengatakan barang yang dijanjikan atasnya"* syiksa 
dalam Qur'an dan hadith, maka yaitu dosya besar. Dan setengah 15
mereka itu berkata5؛ maka barang yang datang hadd atasnya, dosya 
besar, maka adalah kata yang pertama itu terlebih muwafaqat bagi 
kata yang telah disebutkan mereka itu.
Maka setengah daripada segala dosya besar itu memunuh orang. 20 
Dan adalah memunuh itu terlebih daripada segala dosya dibawah 




Two lines in A117 which do.not appear in AB:-
A omits "berkata".
A: sengahaja. B: uisahaja. Both forms were used. See 
Klinkert, p.626.
sengahaja.
Dan setengah daripadanya berbuat zina' karena tersebut 
daiam l^ adith bahwasanya berdatang sembah sesecrang kepada Rasul 
Allah, demikian bunyinya: ’Ya Rasul Allah, yang mana dosya yang 
terlebih besar pada Allah?’ Maka sabdanya: An tad°u l i  ’ I lah i 
niddanد ua huwa khdliqukcij ل artinya: "Bahwa kaudaCwai bagi Allah 
banding, pada ؛،al ia menjadikan dikau." Maka sembahnya kemudian 
dari itu: ’Maka manapun yang besar?’ Sabdanya: An taqtu la  
waladaka mukhdfatan an yut°ima ma°aka3 artinya: "Bahwa kaubunuh 
anakmu pada halmu takut akan dia makan sertamu." Maka sembahnya: 
’Maka mana pula yang besar?’ Sabdanya: An tuzaniya k h a lila ta  
ja r ik a 3 artinya: "Kaulawan2 zina’ isteri sekampungmu."
Dan setengah daripadanya liw atj yaCni (mengliwati)^ dubur, 
karena ia membuang-buangkan n asl3 yaCni dhurriyat, seperti zina’.
Dan setengah daripadanya minum tuwak,^ dan jikalau tiada 
ia mabuk karena sedikitnya sekalipun. Dan de^kian lagi meminum 
segala yang memabuk karena hadith: Inna °a la  'I la h i °ahdan l i
man shm'iba 'l-rnuskira an yusqiyahu min t in a t i  'l-kh aya li/*  
1 \ ئا ه تب نا م د ل ءذذ لذ  (i) Al-Bukhari, Sahihj
65:3, 25:2, 78:20, 86:20, 87:1, 97:40,46. (ii) Muslim,
Sahihj 1:141,142, etc. VJensinck, vol. 6, p.389, 11.1.
Old sense of "lawan". Cf. "iaelawan bersahabat" (Klinkert, 
p.904). NB. B: melawani.
و A: mengiwa£i. B omits the word.
م B: arak dan tuwak.
أ ن ا ز ع ق ثا ممق ي لن خبمنوء . د م\لدمم ن ا ،ياخ دذد ذ
(i) Muslim, Sahihj 36:72. (ii) Ibn Maja, Sunan3 30:4.
(iii) Ahmad ibn Ilanbal, ''tusnadj 3:361. Wensinck, vol. 2, p.492
artinya: "Bahwasanya atas Allah taCala janji bagi barangsiapa 
meminum yang memabuk menuangi dia daripada peluh orang neraka.
Dan setengah daripadanya mencuri dan merampas. Firman 
Allah taCala: Wa 'l-s a r iq u  wa 'l-sa r iq a tu  fa  'qta°u aydiyahuma,^ 5 
artinya: "Yang mana laki-laki yang mencuri dan perempuan yang 
mencuri maka puntung olehmu tangan keduanya.
Dan sabda Nabi s.a.w.: Man iq tata°a  shibran mina 'l-avd i 
zulman3 tawwaqahu , llahu iyyahu yawrna 'l-q iyam ati min sab°i 10
aradina,^ artinya: "Barangsiapa memutuskan sejengkel daripada 
bumi pada halnya aniaya, niscaya diikatkan Allah ia dibatang 
lehernya pada hari qiyamat daripada tujuh petala bumi."
Dan setengah daripadanya menukas orang zina', karena firman 15 
Allah taCala: Inna ' lladh ina yarmuna ' l-rnuhsanati ' l - g h a f i la t i  
, l-m u'm inatij lu°inu f i  'l-dunya wa ' l-a k h ira t i wa lakum 
°adhabun °azimun,  ^artinya: "Bahwasaaya segala orang yang 
menukas segala perempuan^ yang terpelihara yang lalai (daripada 
segala pekerjaan yang keji),^ lagi percaya akan Allah dan Rasul 20 
Allah, niscaya dikutuki (Allah) akan mereka itu dalam dunya dan
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Qur 'an, 5:41.
زم نثاطع س \لآلص ض ب حف صؤ ل حمزد.،يم \لفل\مق 
\3 سع دأ ض
Ahmad ibn Hanbal, l'lusnadj 2:432. Wensinck, V. 5, p.430. 
Qur'an, 24:23.
A:
The phrase "daripada segala pekerjaan yang keji" is, at 
best, an ambiguous extension of meaning.
akhirat, dan adalah bagi mereka itu syiksa yang amat besar- 
besar."
Dan setengah daripadanya namimat3 yaCni memindah-mindahkan 
kata setengah manusyia kepada setengahnya atas wajah yang 
menjadikan marah antara mereka itu.
Bermula adalah segala °ulama itu ikhtilaf mereka itu pada 
ghibaty yaCni menyebut-nyebut barang yang dikebenci oleh 
syaudaranya,  ^jikalau sungguh sekalipun. Maka kata setengah 
mereka itu adalah yang demikian itu dosya kecil. Kata ini 
diquwwatkan oleh (al-)RifaCi2 akan dia karena °urnumu 'l-balw a  
dalamnya, lagi sedikit manusyia itu lepas daripadanya. Dan kata 
setengah mereka itu adalah ia dosya besar.
Dan setengah daripadanya shahadatu ' l- z u r3 yaCni naik 
syaksi pada hal aniaya, karena tersebut dalam hadith (al-)Bukhari 
dan Muslim3 bahwa ada ia daripada dosya besar. Dan setengah 
daripadanya sumpah yang dusta karena sabda Nabi s.a.w.؛ Man
halafa ° a la  rridli 'm ra'in muslimin b i ghayri haqqihi laqiya  
, llahaj wa huwa °a layh i ghadbanun,^ artinya: "Barangsiapa
AB: saudara, in this instance.
A: llafiCi. May be A^mad b. CAli Abu '1-^Abbas al-PvifaCi 
(d. 1183 AD) . See Shorter Enc. of Islam, pp. 475-6.
تد\^قئ روزا  Al-Bukharl, Sahlhy 88:1, 87:2, 90 م1ل؛  
Muslim, Sahihj 1:143, 144. Wensinck, V. 3, p.196. NB. In 
the subject ^dex Wensinck gives the reference, Al-Bukhari, 
Sahih م2:10ق د
لنحو ا ام ]"'[ ز  Al-Bukhari, Sahthj 42:4, 
44:4, 52:19,20,23,25, 65:3, 83:11,17, 93:30, 97:24*.
Wensinck, vol. 4, p.526.
bersumpah atas arta orang yang Muslim dengan tiada sebenarnya 
niscaya bertemu ia dengan Allah pada halnya amarah atasnya٠"
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Dan setengah daripada qapt°at'u ' 'l-rahamy yaCni memutuskan 
pertemuan dengan qarabat, karena sabda Nabi s.a.w.: La yadkkulu 5 
' l-jannata qati°un.j إ  artinya: ',Tiada masuk syurga orang yang 
memutuskan pertemuan dengan qarabatnya." Dan setengah daripadanya 
daruhaka akan ibu bapa, karena firman Allah ta^ala: Fa la  taqul 
lahima. u ff in  wa la  tanharhuma'y 2 artinya: "Jangan kamu kata akan 
keduanya uffy dan jangan kamu hardik akan keduanya."3 10
Dan setengah daripadanya lari daripada perang sabil, 
karena tersebut dalam hadith (al-)Bukhari dan Muslim^ bahwa 
lari daripadanya itu dibilangkan daripada jumlah tujuh yang 
membinasakan^ segala mu'min. 15
Dan setengah daripadanya melalui hadd pada arta anak 
yatim dengan memakan dia, atau dengan sebagainya, karena firman 
Allah taCala: Inna ' lladhina ya'kuluna amwala 'l-yatama zulman 
innarna ya'kuluna f i  butunihim narany^ artinya: "Bahwasanya 20
segala mereka itu yang makan segala arta anak yatim pada hal
Hadith not in Wensinck. 
Qur 'any 17:23.
B: نمخث  j ' ( فعز
Hadith not traced.
ذ A has marginal note: ya^ni membinasakan.
Qur'any 4:10.6
1 43
Dan setengah daripadanya khiyanat pada timbangan dengan■؛" 
sukatan pada yang lain2 daripada sedikit, karena firman Allah 
taCala: Waylun l i  , l-m u ta ffif in a  ' lladh in a3 idha ,ktalu °ald 5
, l-n a s i yastawfuna,3 wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsiruna^ 
artinya: "Syiksa bagi orang yang mengurangkan timbangan; 
apabila menerima (sukatan mereka itu) atas segala manusyia, 
minta disempurnakan mereka itu, dan apabila menyukat mereka 
itu bagi segala manusyia, niscaya mengurang mereka itu." 10
Dan setengah daripadanya“؛ dusta atas Nabi s.a.w. karena 
sabda Nabi: Man kadhdhaba °alayya muta°Camidan, fa  l  yatabawwa' 
maq°adahu mina ' l- n a r i^  artinya: "Barangsiapa dusta ia atasku 
pada halnya menyengahaja,  ^maka suruh mengambil ia akan 15
kedudukannya^ daripada neraka," yaCni menyuruh tetapkanlah 
dirinya atas yang demikian itu.
aniaya, hanya sanya yang dimakan mereka itu api neraka."
Dan setengah daripadanya mendahulukan sembahyang atas
A: dan.
B: perlain? ٧ م•
A repeats yastawfiina.
Qur 'an, 83:1,2,3.
A: bagainya, partly crossed out.
ذلاا ® ض ^٣ ١  Al-Bukhari, Sahih, 3:38. 
Wensinck, vol. 5, p.443.
AB: menyahaja. See ر p. 133.
A: B: دد'ك مآ
waqtunya atau mengemudiankan dia daripadanya dengan tiada °udhr3 
karena sabda Nabi s.a.w.: dan jcma'a bayna sa latayn i b i ghayri 
Cudhrin3 fa  qad ata baban min abwabi ' l- k a b a 'ir iدأ artinya: 
"Barangsiapa menghimpunkan antara dua sembahyang dengan tiada 
°udhr3 maka bahwasanya teiah datang ia kepada suatu^ pintu 5
daripada segala pintu dosya yang besar."
Dan setengah daripadanya memukul orang Islam dengan tiada 
sebenarnya, karena sabda Nabi s.ة.w.: s in fd n i min ummati min 
a h li ' l- n a v i3 wa lam arakumd: qawrnun ma°ahum siyatun ka adhnabi 10 
, l-b a q ari; wa n isd 'un  kdsiyatun °driyatun m d'ilatun mumilatun 
ru'usahunna ka asnimati 'l-b u k h ti. La yadkln.ulu.na , l-jannata wa 
la  yajiduna rihahd3 wa inna rihaha la  yujadu min m asirati kadhd 
wa kadhdj 3 artinya: "Dua bagai daripada ummatku isi neraka 
(keduanya), belumpai kulihat keduanya (pada masa ini): sesuatu 15
١٠٨١١^٩  serta mereka itu pemukul seperti ekor lembu (besarnya؛ 
kedua), segala perempuan yang memakai kain (yaCni menanggalkan) 
lagi telanjang, lagi cenderong daripada taCat akan Allah, lagi 
menyenderongkan (akan orang yang lainnya) segala kepala mereka 
itu seperti kuh onta, tiada mereka itu masuk syurga, dan tiada 20
mencium baunyapun, dan bahwasanya bau syurga itu niscaya dicium 
ia daripada perjalanan demikian-demikian."
Bermula dikehendaki dengan katanya "memakai kain lagi
م م ص ض ض ،زم ض محد ذ 1
Al-Tirmidhi, Sahihj 2:24. Wensinck, vol. 4, p.172.
A: sesuatu.
3 صش د ن ص ش ا ( ى ممد ى د ا  Muslim, SahTh3 51:52.
Wensinck vol. 3, p.422. ا،لاثل بلاس \مسفحمحم ءد\اتدن \حمنش\
Muslim, Sahihj 51:52. Ahmad ibn Hanbal, I'tusnads 2:223,356.
Wensinck, vol. 3, p.36.
144
telanjang" itu, bahwa ditutupi mereka itu akan setengah tubuh 
mereka itu dan dibukakan mereka itu setengahnya, karena hendak 
menyatakan elok rupa mereka itu, atau dipakai mereka itu kain 
yang nipis supaya nyata warna tubuh mereka itu.
5
^an setengah daripadany^ menyumpah sahabat Rasul Allah 
s.a.w. karena sabda Nabi Ailah: La tasubbu ashab t,“ artinya:
"Jangan kamu sumpah segala sahabatku." Dan sabda Nabi s.a.w.:
Inna , llaka  taGa la  qala: man c 'ada 'li waliyyan, و fa  qad adhantuhu 
b i 'l-riarbi,^ artinya: "Bahwasanya Allah taCala bersabda la 10
barangsiapa menyeterui seseorang wali bagiKu maka
bahwasanya telah Kuberi tahu akan dia bahwa Aku memerangi dia," 
ya^ni menyiksa dia. Dan sabda Nabi s.a.w.: sibab ' 1 , l-mu. ,mini 
fusuqun, د artinya: "Sumpah mu أmin (yang berulang, akan seseorang 
itu hukum) fu su q ,k yaCni dihukumkan fa s iq yang mengerjakan dia. 15
Bermula dikehendaki dengan "sumpah" disini seperti yang tersebut 
dalam fih a li,  ^yaitu menyebut dengan kata yang jahat.
Dan setengah daripadanya kitrndnu , l-shahadat, yaCni artinya 
memunikan syaksi, karena firman Allah t^ala: Wa man yaktumha 20
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A: daripada.
\ د سدور  Al-Bukhari, Sahih, 62:5, Wensinck,
vol. 2, p.387.
A: i l a  w aliyyin . B is correct.
من ناى د ؤ و يا ...دفف ١ دنبذ لإو ب*
Al-Bukhari, Sahih, 81:33. Wensinck, vol. 1, p.44.
مس ض ف \ Al-Bukhari, Sahih, 2:36, 78:44,
92:8. Muslim, £a\iih, 1:116, etc. Wensinck, vol. 2, p.388.
A: سؤ ق
Plural of Sahih ٠ the canonical traditions of Al-Bukhari, 
Muslim, etc.
fa  inriahu athimun qalbuhuy artinya: "Barangsiapa memunikan 
dia, yaCni syaksi, maka bahwasanya ia berdosya hatinya."
Dan setengali daripadanya mengambil rishwat karena sabda 
Nabi s.a.w.: La°natu ' l la h i  °ala  'l- ra s h i wa ' l-rriurtashij2 
artinya: "Telah dikutuki Allah orang yang memberi^ rishwat 
dan yang mengambil dia."
Dan setengah daripadanya dayyuth4د  yaCni membaikkan laki- 
laki masuk atas isi rumahnya, karena sabda Nabi s.a.w.: 
Thalathatun la  yadkhuluna 'l-jan n ata : ' l - c’a ' i f u ء walidayhiy wa 
' l-dayyuthu ٤٠ د  wa ru jla tu  ' l - n i s a ' i j  artinya: "Tiga bagai tiada 
mereka itu masuk syurga: pertama, orang yang daruhaka akan ibu 
bapanya; kedua, orang yang dayyuth;ئ ketiga, perempuan yang 
menyerupai' laki-laki." Dan setengah daripadanya qiyadahj و yaCni 
membaikkan masuk laki-laki atas yang lain daripada isi rumahnya, 
maka yaitu diqiyaskan atas dayyuth yang tersebut itu.
Qurranj 2:283.
1
لم ز“دود اكللا-- راداق ينذ'مداوج  Al-Tirmidhi, 
Sahih13:9 د. Wensinck, vol. 2, p.262.
A: memeri.
4 AB: زاذئ  
AB: al-°dqu.
A: ه بر ت
Hadith not in Wensinck.
AB: ب.داض
This term not verified.
Dan setengah daripadanya si°dyaty ya°ni membawa seseorang 
kepada orang yang aniaya supaya disakiti akan dia, karena hadith 
A l-s a ° i muthallurij^ 2 artinya: "Yang sd°i  itu membinasakan ia 
akan dirinya dengan si°ayatnya.
Dan setengah daripadanya menegahkan zakat3 karena tersebut 
dalam hadith bahwa yang demikian itu ditunu dalam neraka.
Dan setengah daripadanya putus asa daripada rahmat Allah 
karena firman Allah taCala: La yay'asu min ru h i , l la h i  i l i a  
, l-qaumu , l-kjafiruna^ artinya: "Tiada putus asa daripada 
rahmat Allah itu melainkan qawm yang kafir jua."
Dan setengah daripadanya sentosa daripada makar Haqq taCala
karena firman Allah ta°ala: Fa la  ya'manu makra , l la h i  i l i a 
5 daripada makar؛,l-qawmu 1 l-khasiruna/* artinya: "Tiada sentosa
."Allah itu melainkan segala qawm yang merugi
Dan setengah daripadanya^ me z i h d r ^ isteri, ya°ni menyerupai 
akan dia dengan belakang ibu, seperti bahwa dikata oleh suaminya
A: muthalathun.
Hadith not in Wensinck.
Qur ,an^  12:87.
Qur,any 7:99.
A: sentosya, in this instance.
A: daripada Allah.
zi h a T y a pagan divorce custom. See Shorter Enc. of Islam, 
p . 570.
akan dia: A nti Galayya ka zahri urnmij artinya: "Engkau atasku 
seperti belakang ibuku," karena firman Allah taCala: Wa inna 
hum la  yaquliina munkaran mina 'l-q a w li wa zuran3 ^  artinya: "Dan 
bahwasanya mereka itu niscaya mengata mereka itu akan suatu kata 
yang munkar wa aniaya."
Dan setengah daripadanya makan daging babi dan bangkai 
dengan tiada ،^ arurat, karena firman Allah tacala: ، دمس la  a jidu  
fima uhiya ila y y a  muharraman °a la  tac imin yat°amuhu i l i a  an yakuna 
maytatan aw daman masfuhan aw lahma k h in z ir in د fa  innahu rijsun^ 2 
artinya: "Kata ©lehmu, (ya Muhammad) tiada kuperoleh pada yang 
diwahyukan kepada aku sesuatu yang diharamkan atas orang yang 
makan memakan dia, melainkan bangkai atau darah yang ngalir^ 
atau daging babi, maka bahwasanya ia najis."
Dan setengah daripadanya membuka، puas pada siang hari 
bulan Rama^an^ karena puas Ramalan itu sesuatu rukun daripada 
rukun Islam.  ^ Maka meninggalkan dia dengan tiada °udhr itu 




AB: ngalir, - Javanese form. See Wilkinson, p . 804.
A: memuka.
Ninth month of the Muslim year in which no food or drink is 
taken between sunrise and sunset. See Shorter Enc. of 
Islam, pp.468-9.
?illars of Islam - 5 principle duties of the Muslim.6
Dan setengah daripadanya ghu lu l3 yaCni khiyanat pada 
rampasan, karena firman Allah taCala: Wa man yaghlul y a 't i  bima 
ghalla  yawma ' l-q iyam ati artinya: "Barangsiapa khiyanat ia 
pada rampasan niscaya datang ia pada hari qiyamat dengan yang 
dikhiyanatkan itu."
Dan setengah daripadanya muhdrabat, ya°ni memutuskan jalan 
atas orang yang lalu, seperti menyamun, karena firman Allah 
taCala: Innama ja za 'u  , lladh ina yuhdribuna 'lla h a  wa rasulahu3 
wa yas°awna f i  1l- a rd i fa  sadan an yuqattalu aw yusallabu aw 
tuqa^ta°a aydihim wa a rju lih im  min k h ila f in  aw yunfaw mina 
' l - a r d i  dhalika lahum khizyun f i  , l-dunya wa lahum f i  'l-a k h ira t i 
Cadhdbun °azimun3  ^artinya: "Hanya sanya balas orang yang 
memerangi Allah dan Rasul Allah (dengan memerangi segala Islam), 
dan yang berusaha dalam bumi pada hal mereka itu membinasakan 
(dengan memutuskan jalan), yaitu (akan balasnya^) memunuh atau 
memuntung segala tangan mereka itu (yang kanan) serta kaki 
mereka itu (yang kiri), atauJ menyahkan mereka itu daripada 
suatu negeri kepada suatu negeri, dan^ adalah balas yang 
demikian itu kehinaan dalam dunya, dan bagi mereka itu pula 
dalam akhirat syiksa yang amat besar."
This term not verified. 
Qur 'anj 3:161.
5:36.
A omits "akan balasnya". 
A repeats "atau".
A repeats "dan".
Dan setengah daripadanya mengerjakan sihir dan mengambil 
riba karena dihilangkan keduanya itu dalam hadith (al-)Bukharl 
dan Muslim daripada jenis tujuh yang membinasakan.'؛"
Dan setengah daripadanya mengekali atas dosya yang kecil 5
itupun, apabila tiada menyelang-nyelangi dia k a ffa ratnya, karena 
yang menekali demikian itu Calamat tiada irau akan agama, maka 
yaitu dosya besar.2
Dan inilah segala dosya yang besar itu tersebut dalam kitab 10 
Anuar a l- S a t i° a t, karangan (al-)Tahawi3 r.a.h. Bermula kata 
setengah Culama segala dosya yang besar tiada dihinggakan 
kepada segala yang telah tersebut itu jua. Maka pada sesuatu 
riwayat daripada Ibn CAbbas bahwa adalah bilang segala dosya 
besar itu hampir kepada tujuh puluh bagai, dan pada suatu 15
riwayat pula daripadanya jua hampir kepada tujuh ratus bagai.
Wa ' llahu aTlam.
Sabermula barangsiapa mengerjakan salah suatu daripadanya 
dengan tiada menghalalkan dia, niscaya adalah ia ma°siyat jua, 20
tiada jadi kafir. Maka apabila tiadalah ia jadi Lafir, niscaya 
masuk syurga ia pada akhirnya, ada kalanya dengan diampuni Allah 
baginya, atau kemudian daripada ia masuk neraka4 akan balas
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A; meminasakan.
Reading of paragraph is from B . A repeats from "atas dosya 
yang kecil" to "maka yaitu dosya besar."
Abu JaCfar A. b. M. b. Salama al-Hajrl al-Tahawi (843-933 




Dan adalah syurga dan neraka itu pada iCtiqad ahli 
,1-sunnat wa ٠ l-jamaC'at, mawjud keduanya sekarang. Sebab itulah 
kata Shaykh: FASLUN FI ’L-JANNATI WA ’ L-NAR13 artinya: "Ini 
fasal pada menyatakan syurga dan neraka," bahwasanya keduanya 
itu mawjud sekarang.
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[Chapter 11. On Heaven and Hell.]
WA JANNATU ’L-FIRDAUS I  WA 'L-KARAMATI 
HAQQUN3 WA MA BIHA MINA ’ L-FAKHAMAT 13 
artinya: "Bermula syurga yang mempunyai bustan^ dan kemuliaan, 
dan barang yang dengan dia daripada kebesaran itu, sebenarnya 10
ia."
WA AN NAHA HADIRATU ’L-WUJUDI 
MlPADDATUN1 LI 'L-MUKRIMI 'L-MAWDUDI3 
artinya: "Dan bahwasanya syurga itu mawjud sekarang, lagi 
disenggarahakan ia bagi orang yang memuliakan3 Allah, dan lagi 15
yang dikasihiNya," yaCni mu,min yang mentawhidkan Dia, karena 
firman Allah taCala: Sabiqu i l a  m aghfiratin min rabbikum wa 
jann atin 3 °arduha ka °ax'di , l-sama’i  wa ' l- a r d i3 iddat l i  
'lla d h in a  amanu b i 'I la h i wa r u s u lih i/  artinya: "Dahului oleh 
kamu kepada perkerjaan yang patut beroleh ampun dengan dia daripada 20 
Tuhan kamu, dan kepada syurga, yang luasnya seperti luas langit 
dan bumi, yang telah disenggarahakan ia bagi segala orang yang
 ^ B: ya°ni kebun.
AB and A117 : rnu°iddatun. 
AB: dimuliakan.
Qur’an3 57:21.
percaya akan Allah dan akan segala rasulNya." iJan firman Allah 
ta^ala: Wa sari°u  i l a  rnaghfiratin min rabbikurn wa jann atin ,
°arduha1 'l-samawatu wa 'l-ai'du, u 'id d a t l i  ' l-muttaqina 2 
artinya: "Besegera kamu kepada pekerjaan yang patut beroleh 
ampun dengan dia daripada Tuhan kan؛u, dan kepada syurga, yang 5
luasnya^ (tujuh petala) langit dan bumi, yang telah disenggarahakan 
ia bagi segala orang yang takut akan Allah taCala."
Bermula membawa lafaz u°iddat dengan sifat madi pada dua 
firman Allah itu menujukkan kepada bahwasanya syurga itu mawjud 10
sekarang. Dan demikian lagi neraka itupun mawjud sekarang, dengan 
dalil firman Allah ta^ala: ■Wa 'ttaqu 'l-ridra , l l a t i  u°iddat l i  
' l - k a f i r i n a artinya: "Dan ketakuti oleh kamu neraka yang telah 
disenggarahakan ia bagi segala orang yang kafir," dan dengan 
hadith: Ra 'aytu cUrnara 'bna ° Am iri ' l-Khuza°iyyai^ yajurru 15
qusba.hu f i  ' l - n a r i;  kana awwala man sayyaba ' l-saw a'iba
A: ... °arduha ka ° a rd i 'l-samawati wa 'l- c a 'd i. . .  Ka °ard i 
was subsequently crossed out, but the related case endings 
and the translation were not corrected.
Qur'an, 3:133.
AB: ...luasnya seperti luas.٠. NB. CAbdurra’uf (A l-Q ur'an  
al-Karim , p.541), who confused these two verses, translated 
more correctly: "...yang luas seperti luas langit dan bumi 
ia (ya^ni luas langit dan bumi jikalau dipertemukan keduanya.)"
م Qur'an, 3:131.
ذ A: aUmai‘a 'bnu cAmira ' l-Khuza°iyya.
بم ذحمر'مح 3•••”] ى ز\ند\ ٥  Al-Bukhari, pahih,
63:9, 65(Surah 5):13. Muslim, Sahih, 10:9,10, 51:50,51, 
etc. Wensinck, vol. 5, P.396.
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artinya: ',Telah kulihat CUmar anak CAmir bangsa KhuzaCah menghela 
perut kecilnya dalam neraka, dan adalah ia yang pertama-tama 
mengerjakan sawa'ib". Sebab itulah kata Shaykh:
WA 'L-iJARU A Y DAN MIT H LU HA MAWJUDATUN;
YAJURRU QUSBAHU BIHA MAKDUDATAN, 5
artinya: "Dan neraka itu, seperti syurga, mawjud ia (sekarang 
dengan dalil) menghela perut kecil dalamnya seorang yang 
dilelahkan dengan syiksa," yaCni KhuzaCi yang tersebut dalam 
foadith itu.
Maka inilah iCtiqad ahli ,1-sunnat wa 'l-jamaCat pada syurga 10 
dan neraka, bahwasanya keduanya itu pada mereka itu mawjud 
sekarang dengan beberapa dalil yang menujukkan kepada demikian 
itu, tetapi tiada diperoleh nass yang sarih pada menentukan 
tempat keduanya. Maka kebanyakan Culama mengatakan bahwa syurga 
itu diatas tujuh petala langit dan neraka itu dibawah tujuh 15
petala bumi. Wa ' llahu a°lam.
Su'al: jika bertanya^ seseorang: apabila syurga itu, pada 
iCtiqad ahli '1-sunnat wa 'l-jamaCat, mawjud sekarang, dan 
demikian lagi nerakapun mawjud sekarang, maka betapa hal 
sekarang mu,min dalam syurga itu? Adakah mereka itu melihat 20
Tuhan mereka itu dalam syurga atau tiada? Jawab: adapun segala 
mu’min itu, pada iCtiqad ahli ,1-sunnat wa ’l-jamaCat, maka 
melihat mereka itu akan Tuhan mereka itu dalam syurga, dan 
demikian lagi pada mawqif dan pada padang Mahsharpun. Thabit 
yang demikian itu dengan dalil Qur 1 an dan hadith. 25
A: ditanyai.
Maka sebab itulah kata Shaykh: FASLUN F I  E U 'Y A T I1 ,LLAHI 
F I  , L-MAWQIFI WA F I  ,L-JAN N ATI, 2 artinya: "Ini fasal pada 
menyatakan melihat (segala mu'min) bagi Tuhan mereka itu3 pada 
mawqif dan^ dalam syurga."
WA , L-UAZARU ' L-KARIMU L I  , L-VARTmI  5
KHUSSA5 B IH I ,L-MAWLA DHAWI 'L-TA KRIM I,
"Bermula tilik yang mulia kepada (Tuhan) yang mulia itu 
ditentukan dengan dia oleh Tuhan kita yang maha suci akan orang 
yang memuliakan (Allah dengan membawa iman dan mentawtiid akan 
Dia)." 10
F I  MAJjSHARI ,L-KHALQI WA F I  ,L - J I M N I3 
KADHAKA QALA ,LLAHU F I  , L-Q U R'AN I, -  
"(Adalah mereka itu melihat itu) pada padang Mahshar, (yaCni 
tempat berhimpun segala manusyia) dan^ dalam syurga; demikianlah 
firman Allah taCala dalam Qur ,an. " 15
WA BALAGHAT B IH I °A N I ,LLAHI ’ L-RUSULU,
WA SARRAHAT SUNNATUHUM B IH I,  FA QUL3 -  
"Dan telah disampaikan oleh segala rasul daripada Allah taCala 
akan hasil penglihat itu, dan telah dinyatakan oleh segala 20
hadith mereka itu akan dia, maka kata olehmu."
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[Chapter 12 . On the Beatific Vision.]
B: . . . f i  r u 'y a t i  , l-nru'minina. . . NB. A translates as 
A117: Faslun f i  r u 'y a t i  , l la h i j a l la  ja la lu h u .
B: ...pada menyatakan segala mu’min bagi Tuhan mereka itu 
melihat ia pada mawqif. ..
A omits "dan".
A: kha§§a.
FA JAHIDUHA1 QAD GHALAW1 °UTUWWAN
BI 'L-ZAYGHI °ANHA WA سه  °ULUWWANد - 
"Maka segala orang yang menyangkal penglihat itu melalui mereka 
itu akan hadd pada hal mereka itu membesarkan diri mereka itu 
dan melalui ^add dengan cenderong daripadanya, dan dikehendaki 
mereka itu mengatasi (akan orang yang menyabitkan penglihat itu)."
Adapun setengah daripada segala dalil yang menyabitkan 
penglihat dalam syurga itu, yaitu firman Allah ta^ala؛
Wujuhun yawma idh in  nadiratun i l a  rabbiha naziratun و د  artinya: 
"Segala muka pada hari itu peresih^ menilik kepada Tuhan mereka 
itu (dengan tiada betapa)." Maka adalah yang terlebih kesukaan^ 
mereka itu disana menilik kepada Tuhan mereka itu, seperti yang 
tersebut^ dalam Jamicد karangan (al-)Suyuti^ r.a.h.j demikian 
bunyinya: Idha dakhala ahlu 'l- ja n n a t i ’ l-jannata yaqulu , llahu  
ta°d la: turiduna shay'an uzidukum. Fa yaqulu: a lam tubayyid 
wujuhana, a lam tudkhilna ’ l-jannata  wa tunjina mina , l-n a ri?
Fa yakshifu 'l-h ija b a . Fa ma u°^u shay 'an ahabba ilayhim  mina 
, l-n a za ri i l d  1 'abbihumj artinya: "Apabila masuklah orang syurga 
itu kedalam syurga, firman Allah ta°ala: ’Kamu kehendakilah 
suatu Kutambahi akan kamu sekarang.' Maka sembah mereka itu:
A: jahiduha} from jahada. (Wehr, p.142).
A: ghallaWj from ghalla . (Wehr, p . 679).
Qur 'an3 75:22.
Peresih, a form related to "resih which is elated to beresih 
See Klinkert, pp.683 and 153, and Wilkinson, p . 892.
A: kesukaran, with the va partly crossed out.
A: yang tersebut itu dalam...
'Tiadakah Kauputihkan segala muka kami,^ tiadakah sudah2 
Kaumasukkan kami kedalam syurga dan Kauluputkan kami daripada 
neraka?' Maka dibukakan Allah dindingNya. Maka tatkala itu 
tiada dianugerahai mereka itu suatu yang terlebih kekasih^ 
kepada mereka itu daripada menilik kepada Tuhan mereka itu."
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Maka sebab itulah4 kata setengah mereka itu: Wa tamamu 
rl-n i°m ati , l-nazaru i l a  wajhi 'l-k a r im i, artinya: "Bermula 
kesempurnaan niCmat itu menilik kepada wajah Allah yang amat 
mulia." 10
Dan dalam kitab yang tersebut itu"؛ pula demikian bunyinya:
Inna adna a h li  , l- ja n n a ti munzilatanد la man yanzuru i l a  
j in a n ih i wa azw ajihi wa ni°am ihi wa khadamihiد wa sururuhu* 
masirata a l f i  sanatinد wa akramahum °ala ' l la h i  man yanzuru i l a  15 
w ajhihi ghudwatan wa °ashiyatanد artinya: "Bahwasanya sekurang- 
kurang pangkat isi syurga itu, yaitu orang yang menilik kepada 
syurganya, dan segala isterinya, dan segala niCmatnya dan segala 
khadimnya, dan segala sukacitanya^ sekira-kira perjalanan seribu 
tahun; dan semulia-mulia mereka itu^ orang yang menilik kepada 20
A: ٥؟^،-
A repeats "sudah".
NB. Kekasih - the old use of the "ke-" affix.
A: ...itulah suatu yang terlebih kekasih kepada mereka itu 
daripada menilik kepada tuhan mereka itu." Maka sebab itulah...
I.e. Jami° a l-K a b ir.
A: B: رس؟/-و6
A: سث \ ث ق م  B: مث /اث
A omits "mereka itu".8
158
Dan setengah daripada segala dalil yang menujukkan melihat 
Haqq taCala pada padang Mahshar itu, yaitu ceritera daripada 
Abu Hurayrah, berkata ia, demikian bunyinya: Qala ' l-nasu: ya 5
rasu la fl la h i3 hal nara rabbana. yawma , l-qiyam ati? Qala: hal 
tuddrruna1 f i  , l-shamsi laysa dunahd sahabun. Qalu: la 3 ya rasu la  
, l la h i.  Qala: hal tuddrruna^ f i  ' l-qamari la y la ta  , l-b a d ri 
laysa dunahu sahabun? Qalu: Vd3 ya rasu la  , l la h i.  Qala: fa  
innakum tarawnahu yawma , l-qiyam ati kadhalika; yajmacu , llahu 10
1l-ndsa3 fa  yaqulu: man kana ya°budu shay'an3 fa  I yattabi°hu; 
wa ya tta b i°  man kana ya°budu 'l-sharnsa3  ^ ' l-shamsa; wa yattdb i°  
man kana ya°budu ' l-qamara 2 ' l-qamara; wa ya tta b i°  man kana 
ya°budu ' l-taw aghitha," ' l-tawaghitha. Wa tubqa hadhihi 
, l-urmatu f ih a  munafiqu}\d. 15
Fa ya'tih im u , llahu °azza wa j a l la  f i  ghayri , l- s u ra t i 
, l l a t i  ya°rifuna3 fa  yaqulu: ,ana rabbukum. ' Fa yaquluna:
,n a ’udhu b i , l la h i  minka. Hadha makanuna huxtta ya 'tiyan a  
rabbundj fa  idha atdna rabbuna3 °ai'afnahu. ' Fa y a ’ tihim  f i  20
, l- s u ra t i , l l a t i  yaCrifu n a 3 fa  yaqulu: ,ana rabbukum. ' Fa 
yaquluna: ,anta rabbuna. ’ Fa yattabi°unahu. A l-aadithu  b i 
£u l ih i  ma°rufun3 3 artinya: "Telah berdataag sembah segala
wajah Tuhan mereka itu pada pagi dan petang."
A: tudaruna.
In each case A has the nominative case instead of the 
accusative.
عل احمن و ز ز ليلخ \ملزد ض لودف احس•••،بل 3
يخل امحنور ف ؤر ذل. ضام،ر بلحم أ دوي احسب
Al-^ukhari, Sahih3 10:129, 65(Surah 4):8, 81:52, 97:24. Muslim, 
1:299,302, 53:16 etc. Wensinck, vol. 2, p.432.
.دسع نم ص ببمل_ ز\وطثرم\ ا\رط\ مث ي ء
Al-Bukhari, Sahih3 97:24, 81:52, Muslim, Sahih3 1:299,302, etc. 
Wensinck, vol. 4, p.5.
manusyia kepada Rasul Allah s.a.w., demikian bunyinya: ,ya Rasul 
Allah, adakah kami lihat akan Tuhan kami pada hari qiyamat?1 
Maka sabdanya؛ ,Adakah kamu beroleh mudarat pada matahari yang 
tiada ada dibelakangnya awan?' Sembah mereka itu: ,Tiada, ya 
Rasul Allah.’ Sabdanya: 'Adakah beroleh mudarat kamu pada 
bulan tatkala malam purnama tiada dibelakangnya awan?' Sembah 
mereka itu: 'Tiada, ya Rasul Allah.' Sabdanya: 'Bahwasanya
kamu lagi akan melihat Dia pada hari qiyamat seperti demikian
c
itu; lagi akan dihimpunkan Allah segala manusyia, maka berfirman 
Ia akan mereka itu, demikian bunyinya: 'Barangsiapa adalah 
menyembah sesuatu maka hendaklah diikutnya akan dia. Dan 
tatkala itu, diiku oleh yang menyembah matahari akan matahari, 
dan diikut oleh yang menyembah bulanlah akan bulan, dan diikut 
oleh yang menyembah berhalalah akan segala berhala. Dan 
tinggallah ummat ini, dalamnya segala munafiq.'
Kemudian maka datang kepada mereka itu Allah, °azza Wa Q a lla 3 
pada ؟ifat yang lain daripada ؟ifat yang dikenal mereka itu, 
maka bersabda Ia: 'Akulah Tuhan kamu.' Maka sembah mereka itu: 
'Berlindung kami kepada Allah daripadamu. Inilah tempat kami 
hingga datang kepada kami Tuhan kami; maka apabila datang 
kepada kami Tuhan kami niscaya kami kenal akan Dia.' Kemudian 
maka datang Haqq taCala kepada mereka itu pada ؟ifat yang dikenal 
mereka itu, maka sabdaNya: 'Akulah Tuhan kamu.' Maka sembah 
mereka itu: 'Engkaulah Tuhan kami.' Maka diikut mereka itulah 
akan Dia.' Hadith sepanjang-panjangnya maCruf."
Maka inilah setengah daripada segala dalil yang menujukkan 
bahwa Haqq taCala dilihat pada padang Mahshar dan dalam syurga.
Su'al: jika bertanya seseorang:^  tiadakah segala dalil 
yang tersebut itu berlawanan dengan firman Allah taCala: La 
tudrikuhu. 'l-ab§aru wa huwa yudriku ' l- a b s a r a 2 artinya: "Tiada 
didapat3 akan Dia oleh segala penglihat, dan Ia mendapat segala 
penglihat"? Jawab: tiada sekalian itu berlawanan dengan dia 5
karena maCna la  tudrikuhu 1l-absaru itu tiada ia atas it la q n y a, 
hanya maCnanya muqayyad  ^dengan sesuatu. Maka adalah maCnanya 
"tiada didapat^ akan Dia oleh segala penglihat" melainkan dengan 
idhinNya, atau "tiada didapat^ akan Dia oleh segala penglihat" 
apabila t a j a l l i Ia dengan nurNya yang tiada dapat berdiri dengan 10 
dia penglihat, atau "tiada didapat^ akan Dia oleh segala penglihat" 
atas pihak meliputi Dia, atau "tiada didapat akan dia oleh segala 
penglihat" dalam dunya, atau "tiada didapat akan Dia oleh segala 
penglihat" atas pihak^ penglihat yang berCadat pada kita ini.
Maka dengan lima wajah maCna yang tersebut ini, tiadalah berlawanan 15 
segala dalil itu dengan dia.
Maka apabila tiadalah berlawanan dengan dia sekalian itu, 
niscaya tiadalah berdiri dalik dengan segala orang yang inkar 
atas yang mengharuskan penglihat; dan tiada memadai akan 20







A omits from "meliputi Dia" to "penglihat yang berCadat".
dikafirkan oleh mereka itu akan dia sekalipun. Maka sebab 
itulah kata Shaykh:
QAD KAFFARU MAN QALA1 BI ,L-JAWAZI 
WA LA D ALI LA MA°AHUM YUJAZI, 2 
artinya: "Sanya telah dikafirkan mereka itu akan orang yang 5
mengata harus (melihat Haqq taCala), pada fral tiada ada serta 
mereka itu dalil yang memadai (menolakkan kata orang yang mengata 
harus itu.)"
BAL BI ,NTIHALI3 BAHITHIN MUNJAZI* 10
FA DU°°AHUMUj WA MURRA F I 'L-MUJAZI>6 - 
"Tetapi (adalah kebinasaan yang dibuangkan mereka itu diri 
mereka itu dalamnya itu) dengan da°wai orang yang membahath 
yang menyimpang (daripada jalan mengikut Qur,an dan hadith jua).
Maka meninggalkan olehmu mereka itu, dan lalu engkau (pada hal 15
engkau beroleh penujuk) pada tempat yang harus."
WA A T B f l  'L-RUSULA WA KUTUBA1 'uLAHI 
WA TABi IHIMj WA ,TRUKANNA 'L-SAHI\ - 
"Dan ikut olehaiu segala rasul Allah dan segala kitab Allah dan 
segala yang mengikut mereka itu, dan tinggalkan olehmu orang 20
yang lupa lagi lalai."
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A117: l a t above the line.
Form III may be used with poetic licence, since Form IV has 
the sense of the translation.
A: ,n t ih a lin .
This word not verified.
A: da°humu.
A: mujazi.
A: ru s la  wa kutba.
IDH WARADAT FI 'L-DHIKRI BAYYINATUN 
FASSARAHA BI ’L-RU'YATI ,L-THIQATU 
CANI ,L-NABIYYI MUSNIDU 'L-AKHBARI 
WA SAHBIHI WA TABI°I ' L-ATHARI, - 
"Karena datang dalam Qur,an segala ayat yang nyata (yang 
menujukkan atas maqsud). Telah ditafsirkan ayat itu oleh segala 
orang yang th iqat, (ya°ni kepercayaan khabar)^ lagi yang 
mengisnadkan segala khabar itu^ daripada Nabi s.a.w. dan daripada 
segala sahabatnya dan segala yang mengikut athar mereka itu."
QADI ,NTAHAT LI MABLAGHI 'L-TAWATURI 
°INDA 'HLIHA, KASHIFATU.N L I  'L-SATIRI, - 
"Sanya telah sampailah pangkat segala tafsir mereka itu seperti 
؛lukum khabar mutawatir pada orang ahli '1-khabar, pada halnya 
membukakan bagi tutup."
FA ' L-R ADD U 3 IDH TAWATARA 'L-(iADITHU3 
BID°ATUHU WA TAB°UHU KHABITHUN3 - 
"Maka orang yang menolakkan (kata orang yang mengiCtiqadkan 
melihat Haqq taCala) apabila mutauatirlaYi hadith yang menyabitkan 
dia, niscaya adalah bidCatnya dan tabi*atnya sangat khabith ."
WA HUWA KA RADDI ,L-MUNZILI ,L-HAKIMI,
WA RADDUHU KUFRUN LADAY 'L-°ALIMIS - 
"Dan adalah menolakkan hadith yang mutaiddtir itu seperti 
menolakkan Qia‘ ’an, dan menolakkan Qur ,an itu kufr pada orang 
yang tahu akan keadaannya mutawatir."
A omits "khabar". 
A omits "itu".
FA MA RAMAW B1HI 'BTIDA°AN G HAYRAHUM,
RUDD A I  LAY HIM WA WAQAHUM DA YRAHUM, - 
"ilaka barang yang dituduh mereka itu dengan dia akan yang lain 
daripada mereka itu bidCat. Tolakkan olehmu kepada mereka itu 
(akan balas kata mereka itu seperti kata mereka itu), dan telah 
dipelihara (akan Allah jua) ahli '1-sunnat wa 1l-jamaCat itu 
daripada mudarat mereka itu."
BI WARIDI ,L-SUNNATI WA 'L-KITABI,
FA YA LAHU MIN ° AJAB IN °UJABI, - 
"Tetapi (adalah menolakkan mereka itu) dengan warid hadith dan 
Qur,an, maka ia baginya setengah daripada Cajab yang Caja’ib 
(pada pihak dihiasi bagi mereka itu sesuatu atas lawannya)."
HAD HA, WA ID H L AM YAHTADAW BI HI, R A ,A W 
QAWLA ,LLADHI RA'AWHU IF KA N WA ’FTARAW, - 
"Ambil olehmu kata ini. Dan apabila tiadalah mereka itu beroleh 
penujuknya dengan warid itu, niscaya dii°tiqadkan mereka itulah 
kata jamaCat, dan yang mengi*~tiqadkan dia benar itu dusta, dan 
berusah-usah^ kata."
WA KADHDHABU MA L AM YUHITU ° ILMAHU,
WA DHAKA MA 'WA MAN TAR ADD A HIKMAHU, - 
"Dan telah didustakan mereka itulah akan sesuatu2 yang tiada 
diliputi mereka itu pengetahuan akan dia, dan adalah yang 
mendustakan yang demikian itu tempat kembali orang yang binasa 
hikmanya."
A: written above the line.
A: suatu.
YUDILLU RABBUNA BIHI 'LLADHI YASHA '٧
KAMA BIHI YAHDI ,LLADHI QADI 'NT ASHA'A, - 
,,Disesatkan oleh Tuhan kita, dengan kitab Allah itu, akan orang 
yang dikehendakiNya, seperti dengan dia, ditunjuki akan orang 
telah dihidupkanNya (dengan iman yang sempurna.)" Bermula 
barangsiapa beroleh penujukNya daripada Allah niscaya masuk 
syurga ia, dan barangsiapa disesatkan Allah akan dia, niscaya 
masuk neraka ia. llaka adalah dua pihak itu samar pada kita 
sekarang, karena pekerjaan itu ghaib pada kita; maka tiada 
siapa mengetahui yang ghaib itu lain daripada Allah hingga 
disembelihlah mawt itu antara syurga dan neraka, ilaka tatkala 
itu yaqinlah isi syurga akan kekalnya dalam syurga, dan isi 
neraka akan kekalnya dalam neraka.
Kata Shaykh: FASLUN. 1 WA BA°DA FA SLI N LI 'L-QADA'I WA 
,L-HISA BI WA MUSTAQIRRI AHLI DARIN HAYTHU UBI'AT2 BI KABASHIN 
'L-MAWTU. 3 THUMMA YUDHBAHU BAYNA HUMA WA YANZURUHU 'L-AMLAHU} 
artinya: "Ini fasal: bermula kemudian daripada menyelesaikan 
bagi hukum dan hisab, dan kemudian daripada tetap isi kampung 
itu pada kampungnya, niscaya dibawa mawt itu seperti rupa 
kambing biri-biri. Kemudian maka disembelih ia antara syurga 
dan neraka, dan dilihat mereka itulah ia (tersembelih, yaitu 
biri-biri) yang amat baik rupanya."
Although the authors say this is another fasal, I have 
decided a new chapter division is not necessary.
A: abyu'ta.
A: bi kabasi ,l-mawti.
Maka tersebut dalam kitab JarniL' karangan (al-)Suyuti^ r.a.h. 
hadith, demikian bunyinya: Idhd dakhala ahlu ' l -Jannati ' l -  
jannata, wa ahlu f l-n a r i 'l-n a ra 3 yu jd ’u b i , l-mawti ka annahu 
kabshun2 amlahu. Fa yuqafu bayna ' l- ja n n a ti wa , l-n a r i. Fa 
yuqalu: ya ahla 'l- ja n n a t ij  hal ta°rifuna hadha? Fa yashra'ibbuna3 5 
fa  yanzuruna^ wa yaquluna: na°am3 hadha 'l-mawtu3 wa kulluhum 
qad ra'awhu. ^  Thumrna yunadi: ya ahla f l- n a r i> hal ta°rifun a  
hadha? Fa yashra'ibbunas wa yanzuruna, wa yaquluna: na°amj 
hadha 'l-mawtu3 wa kulluhum qad ra'awhu٠  ^ Fa yu'maru b ih i fa  
yudhbahuj fa  yuqalu: ya ahla ' l- ja n n a tij khuludun b i la  mawtin3 10 
wa ya ahla ' l- n a r i3 khuludun b i la mawtins artinya: "Apabila 
masuklah ia kedalam syurga isi syurga, dan isi neraka kedalam 
neraka, maka didatangkanlah mawt seolah biri-biri yang amat baik, 
maka dihantarkan antara syurga dan neraka. Maka dikata: 'Hai 
isi syurga, adakah kamu kenal ini?1 Maka diangkatkan mereka 15
itu segala kepala mereka itu, maka menilik mereka itu kepadanya, 
dan dikata mereka itu: ,Bahkan, inilah mawt,1 pada hal sekalian 
mereka itu melihat dia. Kemudian maka diseru pula: 1Hai isi 
neraka, adakah kamu kenal ini?' Maka diangkatkan mereka itu 
segala kepala mereka itu, dan menilik mereka itu kepadanya, dan 20
dikata mereka itu: 'Bahkan, inilah mawt,' pada hal sekalian 
mereka itu melihat dia. Maka disuruh sembelih akan dia serta 
dikata: 'Hai isi syurga, kekallah kamu dengan tiada mati, dan
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hai isi neraka, kekallah kamu dengan tiada mati.’" Maka 
tatkala itu bertambah-tambah sukacita isi syurga, dan bertambah- 
tambah dukacita isi neraka. Dan kekallah dua pihak itu masing- 
masing pada tempatnya, seperti kata Shaykh:
WA DAMATI 'L-DARANI FI 'L-KHULUDI 
BI 'L-SAKINAYNI MUQTADA 'L-MAhPvDI> 
artinya: "Dan nityasalah“؛■ dua negeri itu dalam kekalnya serta 




[Chapter 13. On the guidance and desertion of Allah.1
Maka janganlah kita menyangkal akan tiap-tiap pekerjaan 
yang ^aruri ada ia, karena barangsiapa menyangkal akan yang 
demikian itu, niscaya adalah ia ؟alim lagi murtadd, seperti 
kata Shaykh: FASLUN٠
WA KJJLLU JAHIDIN LIMA QAD °ULIMA 5
MIN DININA DARURATAN QAD ZALAMAj 
artinya: "Ini fasal; bermula tiap-tiap yang menyangkal bagi 
yang telah diketahui daripada agama kita (yang tiada berkehendak 
kepada dalil itu) niscaya adalah aniaya,
WA SARA MURTADDAN °ANI ,L-ISLAMI 10
MA LAM YUJADIDHU BI FADLI ,L-HAMI 
BI QAWLI ,LA ILAHA ILLA ,LLAHU,
MUHAMMADIN RASULUHU' 'RTADAHUد - 
"dan jadilah ia murtadd daripada agama Islam sebelum dibaharuinya 
Islamnya itu dengan anugeraha Tuhan yang memeliharakan dengan 15
mengata: ,Tiada Tuhan hanya Allah; Muhammad itu pesuruhNya' 
yang telah dikeredaiNya akan dia," yaCni apabila tawbatlah ia 
daripada menyangkal dengan mengata kalimat yang tersebut itu, 
niscaya kembalilah ia kepada Islamnya karena sabda^ Nabi s.a.w., 
demikian bunyinya: Idha taba , I-0abdu ansa , llahu 'l-h afazata2 20 
dhunubahu wa ansa dhalika jawadihahu wa mu°alimahu mina , l-a rd i 
hatta yalqa3 'l la h a 3 wa laysa °alayh i shahidun mina ' l-dhanbi4د
A omits "sabda".
A l-h afazat3 "an appellation of 'the recording angels who 
write down the actions of the sons of Adam, or mankind. 
Lane, Book 1, Part 2, p.603.
A: yulqa,
Hadith not in Wensinck.
artinya: "Apabiia tawbatlah hamba itu (daripada dosyanya) 
niscaya dilupakan Allah m ala 'ikat hifzuhu akan segala dosyanya, 
dan dilupakanNya akan yang demikian itu segala anggcta dan 
segala yang mengetahui dia daripada segala bumi, hingga bertemu 
ia dengan Allah, pada 1 لةلإ tiada ada atasnya yang naik syaksi 
dosyanya itu." Dan sabda Nabi s.a.w.: A l- ta 'ib u  mina , l-dhanbi 
kaman la dhanba lahu} artinya: "Orang yang tawbat daripada 
dosyanya seperti orang yang tiada berdosya baginya."
Dan pada suatu2 riwayat tamam,3 hadith ini, demikian 
bunyinya: Wa idha ahabba , llahu °abdan lam yadurruhu dhanburij  ^
artinya: "Apabila dikasihi Allah seseorang hambaNya niscaya 
tiada memberi^ mudarat akan dia dosyanya," yaCni apabila 
dikasihi Allah akan dia niscaya ditolongi ia bagi mengerjakan 
tawbat ٠ maka tiadalah memberi^ mudarat akan dia segala dosya, 
atau dijauhkanNya ia daripada dosya, maka tiada memberi^ mudarat 
akan dia segala dosya.
Dan sabda Nabi s.a.w.؛ Anna vajulun qatala  tis°atan  wa 
t is ° in a  nafsan3 thumrna °uridat lahu , l-tawbatu. Fa s a 'a la  °an
ف\تد\ب صن بدت،ذد\ حمس لآ تذب دز إ
Ibn Maja, Sunan3 37:30. Wensinck, vol. 1, p.283.
2 A: sesuatu.
Alternative reading: 'i'ammam, i.e., /ibu Tammam, (Habib b.
Aws). See Brockelmann, G.I, 84 (1902 ed.) and s I, 134
(1937-42 ed.)
م Hadith not in Wensinck.
ذ AB: memeri.
٤٠ AB: memeri.
A: ا حمن\د  Reading is from B.
calami a h l iإ ' l- a r d i تم د  d u lla  °a'la rah ib in . Fa 'atahu3 fa  
qala3 innahu qatala  tis°atan  wa t i s cina nafsariy fa  hal lahu min 
tawbatin? Fa qala: la . Fa qatalahUy fa  kammala b ih i mi ,atan. 2 
Thumna s a 'a la  °an oplami ahli?' ' l-a rd i د fa  d u lla  °a la  r a ju lin
lim in. Fa qala innahu qatala  mi 'ata n afs inد fa  hal lahu mina-
tawbatin? Fa qala: rux° am 3 wa man yahulu baynahu wa bayna 
' I-tawbati? In ta liq  i l a  a rd i kadhd wa kadha3 fa  inna biha 
nasan ya^buduna ''llaha. Fa '°budi 'lla h a  ma°ahum3 wa la  ta r j i° u  
i l a  ar$ ika3 fa  innaha ardu s u 'in . Fa 'ntalaqa hatta idha 'ntasafa  
' l-^ariquj 'atahu 'l-mawtu. Fa 'khtasamat f i h i  m ala'ikatu  
, l-rahm ati wa m ala'ikatu  'l-^adhabi. Fa qala m ala'ikatu  'I -  
rahmati: j a ’a ta 'ib a n  muqbilan b i q a lb ih i i l a  , l la h i.  Wa qala  
m ala'ikatu 'l-^adhabi: innahu lam yaCmal khayran qattu. Fa 
'atahum malakun f i  su ra ti Adamiyyin3 fa  ja°aluhu baynahum. Fa 
qala: qisu ma bayna ' l-arqlayni fa  i l a  ayyatihima kana adndj fa  
huwa lahu. Fa qasu3 fa  wajaduhu adna i l a  ' l - a r d i  ' l l a t i  arada3 
fa  qabidathu mala'ikatu ' l-rahm ati3  ^artinya: "Bahwasanya 
seorang laki-laki telah memunuh sembilan puluh sembilan orang, 
kemudian maka disuakan^ tawbat baginya. Maka bertanya ia:
1Dimana ada (sekarang) orang isi^ bumi terlebih tahu?1 Maka 
ditunjuki ia atas seseorang rahib. Maka datang ia kepadanya, 
maka berkata ia, menghikayatkan bahwasanya ia telah sudah
A: celamu a h l i . . .
2 A: mi 'atun٠
ن خ ا فص~مت م ءخيه ئو0رذ ^التآمذ و د م ف ؤ ي ن م د \ د \ا ت
Al-Bukhari, Sahitij 60:54. Muslim, $ahih3 49:46,47. Ibn Maja؛ 
Sunan3 21:2. Ahmad ibn Hanbal, Musnadj 3:20,72. Wensinck, 
vol. 2, P.36.
B: disuruhkan. "sua", a Minangkabau word. See Klinkert, 
p.610, and Wilkinson, p.1123.
A: ^ ءديير \
memunuh sembilan puluh sembilan orang, maka adakah yang demikian 
itu tawbat? Maka kata rahib, tiada ada baginya tawbat. Maka 
dibunuhnya akan rahib itu, maka genaplah dengan dia seratus orang.
Maka bertanya ia: 'Dimana ada (sekarang) orang bumi terlebih 
tahu?1 Maka ditunjuki ia atas seorang Calim, maka berkata ia, 5
bahwasanya ia telah sudah memunuh seratus orang, maka adakah 
baginya tawbat? Maka kata Calim itu, bahkan ada baginya tawbat.
Dan siapa ada menindingi antara ia dan antara tawbat itu?
,Pergi engkau kepada suatu bumi demikian-demikian, maka bahwasanya 
pada bumi itu ada segala manusyia yang berbuat Cibadat kepada 10
Allah. Maka berbuat 2؛ibadatlah■*■ engkau serta mereka itu, dan 
jangan engkau kembali kepada bumimu itu,2 maka bahwasanya bumimu 
itu bumi orang jahat.1 Maka pergi ia kesana hingga sampailah ia 
kepada pertengahan jalan, maka matilah ia. Maka berbantahlah 
m ala 'ikat rahmat serta m ala 'ikat °adhab. Maka kata m ala 'ikat 15
rahmat: 1Ia ini datang- pada halnya tawbat lagi berhadap hatinya 
kepada Allah.' Dan kata m ala 'ikat °adhab bahwasanya ia ini 
tiada berbuat kebajikan sekali-kali, Maka datang kepada mereka 
itu seseorang mala'ikat seperti rupa manusyia, maka dijadikannya 
mereka itu ia menengahi mereka itu. Maka dikatanya akan mereka 20
itu: 'Qiyaskan oleh kamu, (yaCni sipat oleh kamu) antara dua 
bumi ini, maka barang kemana ia hampir maka ia baginya.' Maka 
disipat mereka itulah antara keduanya, maka diperoleh mereka itu 
ia terhampir kepada bumi yang hendak didatanginya itu. Maka
  25
■١" A omits "0ibadatlah".
A repeats "Maka berbuat 0ibadatlah engkau serta mereka itu,
dan jangan kau engkau (sic) kembali kepada bumimu itu."
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A: Ia ini datang ia.
dijabatlah la oleh m alaikat vahnat} (yaCni qabullah tawbatnya)."
Maka dengan kata Ini harus diampuni Allah dosya besarpun 
dengan tawbat apabila ada tawbat itu tawbat yang sahih. Bermula 
tawbat daripada tiap-tiap dosya itu, adalah ia wajib karena 
firman Allah taCala: Wa tubii i l a  ' l la h i  jami°an3 ayyuha 
’ l-im'minuncij !a ' allakum t u f l i h u n a artinya: "Tawbat kamu 
kepada Allah dengan sekalian, hai mu'min, mudah-mudahan kamu 
beroleh kemenangan."
Maka jika ada ma°siyatnya yang tawbat ia daripadanya itu 
tiada mutaCalliq dengan haqq manusyia, niscaya؛؛ disharafkan 
pada tawbat itu tiga perkara jua: pertama, meninggali ma°§iyat 
itu; keduanya, menyesal atas berbuat dia; ketiga, berniat 
tiada kembali kepada berbuat dia. Dan jika mutaCalliq ia dengan 
haqq segala manusyia, niscaya disharatkan dalamnya empat perkara, 
yaitu tiga perkara yang tersebut itu, dan lagi, lepas daripada 
haqq yang empunya haqq dengan mengembalikan dia, atau dengan 
maCaf daripada yang empunya haqq. Dan apabila diperoleh segala 
sharat tawbat yang tersebut itu, niscaya diterima Allah 
tawbatnya dengan berkata Muhammad,
SALLA °ALAYHI 'L-RAHIMU4 ,L-RAHMANU 
WA 'L-AN BI YA WA ,L-RUSULI HAYTHU KANU,,
Qur ,an _, 24:31.
A repeats "niscaya".
A: ...dalamnya perkara pertama, yaitu...
A: rahimaj and NB. Malay translation as if rahnata.
artinya: "Ditambahi rahmat kiranya atasnya oleh Tuhan yang 
amat murah'؛' dan atas segala nabi dan segala rasul Allah barang 
dimana ada mereka itu,
WA ALIHIM WA SAHBIHIM AHLI ,L-TUQA 
WA 'L- TABflM  N AH J AHUM ILA 'L-LIQA’ - 
"dan atas segala keluarganya dan segala sahabat^ mereka itu, 
yaitu orang yang takut akan Allah, dan segala yang mengikut jalan 
mereka itu datang kepada waqtu bertemu dengan Allah."
WA KULLU °ABDIN SALIHIN LI ,LLAHI 
FI TILWIHIM IDH AMANU BI ,LLAHI, - 
"dan tiap-tiap hamba yang salih bagi Allah pada mengiringi 
mereka itu tatkala percaya mereka itu akan Allah."
WA HAS BI Y A ,LLAHU ,L-WAKILU 'L-SAMADU 
,L-WAHIDU ,L-WITRU ,L-JALILU ,L-AHADU3 
"Dan memadai daku Allah Tuhan yang mengakui segala riziqi 
hambaNya, lagi yang diqasadkan pada segala haj at,3 lagi esa, 
lagi yang tunggal, lagi yang besar, lagi esa, yang tiada 
sertaNya suatu."
Faedah pada menyatakan setengah daripada segala hadith yang 
menyebutkan fa d ila t salat^ atas Nabi s.a.w., dan pada menyatakan 
hukumnya daripada wajibnya atau tiadanya, dan fa d ila t mengata
B: ... oleh Tuhan yang amat menasihani lagi amat murah...., 
which is a more accurate translation. NB. B also has: 
Ditambahi rahmat...."
A: sahabatnya.
See ■١■ p. 1.
B: salawat. See Wehr, p.524.
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hasbiya ' Llahu.إ
Maka setengah daripada segala hadith yang menyebutkan 
fa ^ ila t salat itu yaitu sabda Nabi s.a.w.: Man § a lla  °alayya  
wahidatan3 s a lla  ' llahu Qalayh i ua s h ra n 2 artinya: "Barangsiapa  ^
mengucap ؟alat atasku dengan sekali, niscaya §alat Allah taCala 
atasnya sepuluh kali," ya°ni dikasihani ia sepuluh kali atau 
diturunkan atasnya sepuluh rahmat. Dan sabda Nabi s.a.w.: Man 
dhukirtu ° inda.hu fa  I y u s a lli  °alayya3 wa man s a lla  °alayya  
marratan3 salla. , llahu °alayhi wa sallama °ashran3  ^artinya: •^ 0
"Barangsiapa disebut aku padanya maka hendaklah ia mengucap 
salat atasku؟ dan barangsiapa mengucap salat atasku dengan sekali, 
niscaya diralat Allah atasnya (akan balas ؟alatnya itu) sepuluh 
kali.'1 Dan pada suatu4 riwayat: Man s a lla  °alayya §alatan  
wahidatan, s a lla  , llahu °a layh i °ashra salawatin, wa khutta ^5
°anhu biha °ashra sayyi 'd t in s wa r u f i°  a lahu biha °ashra 
d a ra ja tin ^  artinya: "Barangsiapa mengucap salat atasku dengan 
satu salat,^ niscaya salat Allah atasnya dengan sepuluh salat,
Qur'an3 9:129.
... .لآasbiya ' llahu  
la  ild h a  i l l a  huwa; °alayh i tawakkaltu...
2 [ ءزمذ \ ش خدء ارذء'  o نم ش ك \وحد  Al-Nasa’i, Sunanد 
13:55. A^mad ibn Hanbal, Musnady 2:262, 372,375,485. 
Wensinck, vol. 7, p.160.
3 Hadith not in Wensinck.
ى ؟ وصت \ ؛٨ م
نم صش مجد ٠ و احهد ؤدم ١ قنا صلمم نء'ل،ر ضم ات ذ
Al-Nasa'i, Sunan13:55 ,7:37 د. At،mad ibn Hanbal, Musnady 
2:128,272,375,485. Wensinck, vol. 7, p.160. NB. Second 
part of hadith not in Wensinck .
٤ AB: dengan sekali (or "segala") salat,"
dan dikurangkan daripadanya dengan dia sepuluh kejahatan, dan 
diangkatkan baginya dengan dia sepuluh pangkat."
Maka adapun katanya "disebut aku padanya" itu sadiq^ ia 
dengan menyebut namanya atau sifatnya, atau menyebut barang yang 5 
mutaCalliq dengan dia daripada segala muCjizatnya, ya°ni apabila 
tersebut salah suatu daripada keduanya2 yang tersebut itu pada 
hadapan seseorang, maka hendaklah ia mengucap salat atas Nabi 
s.a.w.
10
Kata Imam Abu '1-Hasan '1-Bakri~  ^r . a.h.: maka lam yang 
pada katanya fa  l  yu ^ alli itu, lam amar, faedahnya disini akan 
wujubj dan kata setengah mereka itu, akan sunnat. Dan bersalah- 
salahan segala Culama pada wajib mengucap §alat itu, atasnya 
beberapa qawl.4 Maka qawl yang pertama, wajib pada tiap-tiap 15
sembahyang. Dan qawl4 yang kedua, tiada wajib kemudian daripada 
Islam melainkan sekali jua. Dan qawl yang ketiga►, wajib tiap- 
tiap disebut akan dia, mengambil dalil ia dengan hadith yang 
tersebut itu,؛؛ dan kata ini dipilih ia oleh Hulaimi^ dan Lahhami^
  20
B: ya°ni benar.
A: ...daripada keduanya segala...
Brockelmann (S II, 538) lists a Abu ’1-Hasan al-Bekri al- 
Siddiqi al-Ashcari (d.1522 AD), as a geographer in North 
Arabia.
4 A: pula.
5 „ 773 11.8-10. bee p.
 ^ Possibly Halimi (d.403 AH) See Allard. Le probleme des 
attributs. . .
Not traced. Slight possibility that this is CAlI b. 0Abdullah 
al-Lakhmi (d. 1085 AD), a Malikite jurist. See Brockelmann,
G I, 383 and S I, 300,661.
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dan (al-)rfahawi.^ Dan qawl yang keempat, wajib pada tiap-tiap 
duduk. Dan qawl yang kelima, wa jib pada tiap-tiap awwal du°a 
dan akhirnya؛ ia mengambil dalil dengan sabda Nabi s.a.w.:
La ta jca lu n i ka qadhi ' l - r a k ib i;  a j L''aluni f i  awwali 'l-du°d wa 
aw satihi wa a k h ir ih ij2 artinya: "Jangan kiranya kamu jadikan 
aku seperti qadh orang yang berkendara.3 Jadikan olehmu aku 
pada pertama du^a dan pertengahannya^ dan pada akhirnya." Maka 
inilah kata Imam^ Abu '1-Hasan al-Bakri r.a.h.
Dan tersebut dalam Bahjat a l-M ah a fils  ^demikian bunyinya: !٥
Wa arnma hukmuha> fa  hiya wajibatun ijma°an l i  ' l-a y a t i ' l -  
karimatiy lakinnahu ghayru muhaddadan b i waqtin wa la  °adadin. 
Wa qala ' l-S h a fi° iy y U jو rahimahu 1llahu: al-m uftaraduو min 
dhalika ' l-$a latu®  °a layh ij § a lla  'lla h u  ca la y h i3 f i  
' l-tashahhudi^  'l- a k h ir ij  wa vnd siwa dhalika sunnatun^  wa 15
Abu JaCfar A.b.M.b. Salama al-Hajri al-Tahawi (843-933 AD)٠ 
See Brockelmann, G I, p.181.
Hadith not in Wensinck.
I have not found the significance of this expression.
A ؛ pertengahan.
A: اما؟ جؤ د\و \لاف،ي
May be: Bahjat a l-M ah afil of Al-Laqani (d.1631 AD) This 
work is a commentary on k. al-S}iam d'il3 "uber das Aussere des 
?ropheten, by Abu cIsa M.b. cIsa b. Sahl al-Tirmidhi,(d, 892 
AD). Brockelmann, G I, p.169.
A: muhaddidan.
A: al-Shafa°iyyu. Abu 0Abdullah Muhammad b. Idris al-ShafiCi 
(204 AH). Founder of Shafici school of law. See Shorter Enc. 
of Islam, pp.512-515, and Macdonald, pp.103-111.
A: muftaridu. 







nadbun wa khalafahu , l-  jumhuru. Wa , lVa.hu a°lcm3 artinya:
',Dan adapun hukum salat itu, maka yaitu wajib dengan ijmaC 
karena ayat yang amat mulia (menujukkan dia dengan lafaz s a lla  
° a la y h i), tetapi tiada dihaddkan dengan waqtu dan tiada dengan 
bilang. Dan kata (al-) Shaf iCi, rahimahu , llahu: yang 
difardukan"؛■ daripada yang demikian itu, salat atas Nabi s . a.w. 
pada tashahhud yang akhir jua, dan barang yang lain daripadanya, 
maka yaitu sunnat dan mandub jua, dan disudahi2 akan dia oleh 
jumhur. Wa , llahu aQlam. Maka inilah setengah daripada segala 
hadith yang menyebutkan fa d ila t salat itu, dan kenyataan hukum 
daripada pihak wajibnya atau tiadanya.
Dan adapun segala hadith menyebutkan fa d ila t mengata 
hasbiya , llahu itu, maka setengah daripadanya, seperti yang 
tersebut dalam Qa$d a l- S a b il3 sabda Nabi s.a.w,: Idha waqa°turn 
f i  , 1-amri f l-°a z im i3 fa  qulu ,hasbuna , llahu  wa ni°ma r1-wakilu3 ' 
artinya: "Apabila jatuh kamu pada pekerjaan yang besar, maka 
kata olehmu hasbuna , llahu wa ni°ma 'l-w a k ilu ;3 dan hasbuna 
, llahu wa ni°ma , 1-wakilu itu mentosyakan4 tiap-tiap orang yang 
takut, Dan sabda Nabi s.a.w.: In'na , Ilaha yahnadu °a la  , l-k a y s i, 
wa yalurnu Ca la  ’ l - ° a j z i> fa  idha aghlabaka 11-shay ,u, fa  qu l:
Modern Malay: diperlukan.
Mistranslaticn؛ the Arabic means: "to offend (against a 
rule)"
Qur'anj 3:173.
A: نمرر نك^ند  More usual is the form "menyantosakan"
as in the Hikayat Atjeh. (Klinkert, p.604).
hasbundإ , llahu wa ni°rna , 1-wakilUj2 artinya: "Bahwasanya Allah 
taCala memuji atas orang yang quwwat lagi cerdik, dan memcuca 
atas yang lemah, maka apabila mengerasi dikau sesuatu, maka kata 
olehmu hasbund1 , llahu wa n icma , l-w ak ilu ."
Dan inilah setengah daripada segala hadith yang menyebutkan 
fa d ila t mengata hasbiya. Maka tatkala dikehendaki oleh^ Shaykh 
menyudahi man^umnya ini, dan adalah yang demikian itu4 berpatutan 
dengan mengata hasbiya , llahu dan hasbund , llahu karena fa d ila t  
yang tersebut itu, maka berkata ia, demikian bunyinya:
FA ,KHTIM LAM BI ,L-KHAYRI, YA MAWLANA,
FA ANTA HASBUNA, WA QAD KAFANA, 
artinya: "Maka sempurnakan olehmu akan kami“* dengan khayr, hai 
Tuhan (yang mengempukan pekerjaan kami), maka engkau jua yang 
memadai kami; dan sanya telah memadailah akan لاا؛طل  (yang telah 
daripada segala man؟um itu)."
Maka inilah kesudahan ^aqidah Shaykh, rahimana , llahu b ih i.
Amin.
A: iiasbiya.
y* \ \ Ibn Maja, Sunan, 37:14.
Wensinck, vol. 4, p.544.
A repeats "oleh".
A repeats "dan adalah yang demikian itu."
AB omit "akan kami".
[Chapter 14. (^ n fcariqats. Notes added by the Translator.]
Bermula apabila memadailah man؟um Shaykh itu daripada pihak 
iCtiqad kepada Allah taCala, seperti yang telah dikatanya itu, 
maka barangsiapa hendak menjalan-jalan kepada Allah taCala atas 
jalan ahli Allah kemudian daripada ia berjabat kepada iCtiqad 
itu, maka seyogyanya baginya pada pertamanya mengetahui mabna 
’ l - t a r iq 3 artinya: "tempat berbuat jalan itu"; dan mengetahui 
segala asai, ya°ni "pohon", bagi mifamalat; dan mengetahui 
segala asai yang dengan dia mengobati dirinya daripada segala 
^iZZatnya, ya°ni penyakit; dan mengetahui asai segala ° illa tn y a  
dan segala sharat seseorang daripada segala masha'ikh ahli 
11-fariqat yang patut murid membuangkan dirinya kepadanya; dan 
mengetahui perhimpunan segala adab serta Shaykh dan jikalau 
dengan ijmal sekalipun, maka adapun"؛■ tempat berbuat jalan itu, 
maka yaitu atas segala asai yang lima.
Kata Sayyid Sulayman:2 Ahdilu'3 mubni £ariq ih im  ° a la  u su lin  
khamsin; biha tayassara 'l-wusulu, artinya: "Tempat berbuat 
jalan mereka itu yaitu segala usul yang lima, dengan dia itulah 
mudah sampai (kepada Allah)."
A repeats: "segala adab serta Shaykh dan jikalau dengan 
ijmal sekalipun maka adapun."
I have not been able to trace this man.
This word not verified, nor translated.
A: u§uli khamsin. khamsati u^ulin would be more 
appropriate.
Maka pertama daripada lima itu baqwa3 artinya: "takut akan 
Allah" pada ؟ahir dan batin, mentahaqqaqakan^ dengan Wara°. *"
Kedua daripadanya3 it t i,b a ° u ٠ 'l-k ib a b i wa ' l-3unnati3 artinya:
"mengikut Qur,an dan hadith" pada perbuatnya^ dan perkataannya 
mentahaqqaqakan dia dengan memelihara dirinya dan dengan perangai 5 
yang baik dan dengan jaga. Dan ketiga daripadanya a l- i° ra d u  
Can k u l l i  ' l-wara3 artinya: "berpaling daripada segala manusyia" 
mentahaqqaqakan dia^ dengan tawakkul dan sabar. Dan keempat 
daripadanya a l- r id d  Cani ' l- ra b b i3 artinya: "reda akan Tuhan" 
pada tiap-tiap yang dihukumkanNya akan dia, dan mentahaqqaqakan iq
dia dengan menyerahkan dirinya kepada Allah dengan qana^at.
Dan kelima daripadanya a l- ru j° d  i l a  ’ l- ra b b i3 artinya: "ruju° 
kepada Tuhan" pada segala pekerjaan yang memberi5؛ manfaCat dan 
mudarat, mentahaqqaqakan dia^ dengan memuji Allah dan shukur 
kepadaNya pada hal bail dan jahat. Maka inilah segala asai 15
yang lima yang diperbuat atas jalan mereka itu.
Bermula asai segala asai yang lima itu, lima perkara pula.
Maka yang pertama daripada lima itu Culuwwu ' l-himrnati 3 artinya,
"tinggi cita"; kedua daripadanya h ifzu 'l-hurrnati3 artinya, 2 0
"memeliharakan hormat Allah"; ketiga daripadanya husnu ' l-k h id m a tiJ
A appears to have "menujukkan" originally, then all the
instances were corrected to what seems to be "mentahaqqaqakan"
in the sense of "to realize".
A: wara°an.
3 A: Keduanya daripada...
 ^ A: itba°u.
NB. Characteristic omission of suffix "-an".
٤ A: memeri.
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A: khudmati3 or hudniab. The translation is khidmat.7
artinya, ',balk khldmat"؛ keempat daripadanya gidqu ' l-°azrnati3إ 
artinya, "benar niat"; kelima daripadanya t d ‘Z'lmu qadavi , I- 
n iCm ati3 artinya, "membesarkan qadar niCmat (yang daripada Allah)
Kata Sayyid yang tersebut itu: Fa ayyumd ,rava’un ta°a la t  
himmatuhuj ir ta fa ° a t  °inda , l la h i  rutbatuhu, artinya: "Ilaka 
yang mana manusyia telah tinggi hemmatnya, niscaya tinggi pada 
Allali taCala pangkatnya," wa huxwiatu ' l la h i د fa  man yahfazuha 
yuhfazu lahu hurmatuhdj fa  ,i'lfizhdj "dan hormat Allah itu 
(thabit ia), maka barangsiapa memeliharakan dia niscaya 
dipeliharakan Allah baginya ^ormatnya, maka peliharakan olehmu 
(format itu)," wa man takun khidmatuhu qad liasunatد kardmatu 
’ l la h i  lahu qad rakanatj "dan barangsiapa ada khidmatnya akan 
Allah, niscaya adalah karamat itu baginya cenderong," wa sadiqu 
'l-°azrnati; qulj hidayatuhu tahaqqaqat lahuj wa h u ff a t rafcituhuj 
"dan yang benar cita itu; kata olehmu, penujuk Allah daginya 
tertentu, dan istirahatnya telah melengkap," wa man ladayJii 
ni°matun qad Gazumatj awea^aha shukran fa  zadat ni°matu3 2 "dan 
barangsiapa adalah padanya ni،niat Allah itu telah besar, niscaya 
diluaskan ia pada ^alnya syukur (akan Allah), maka bertambah- 
tambahlah niCmatnya itu," l i  anna mawldna caid  shukrin wa°ada b i 
' l-za y d ij fa  ,s ta n jiz  b ih i minhu 'l-rnadad, "karena Tuhan (yang 
mengempukan pekerjaan kita itu) telah menjanjikan atas yang
A: izm ati. The vocalization of the MSS has become a 
little erratic. Obvious errors I am now correcting without 
remark.
A: j My reading deduced from the translation.
shukur dengan menambahi (niCmatnya), maka pohonkan olehmu 
daripadaNya memutuskan tolongNya".^ Maka inilah segala asai2 
yang lima serta segala faedahnya.
Dan adapun segala asai bagi mu°amalat itu, maka yaitu lima 5
perkara jua: pertama, menuntut C'ilmu; kedua, bertaulan dengan 
segala Culama; ketiga, meninggalkan tarakhkhuSj ya°ni meninggalkan 
daripada mengambil yang mudah pada segala pekerjaan; keempat, 
medabitkari^ waqtu dengan wird; kelima, mentukmatkan nafsu. Dan 
inilah segala asai bagi mu°amalat itu. 10
Dan adapun segala a^al dengan dia mengobati diri daripada 
segala ° i l l a t  yang membinasakan dia. Maka yaitu lima perkara 
pula: pertama, mengurangkan makan; kedua, berlindung kepada 
Allah pada tiap-tiap pekerjaan yang datang kepadanya; ketiga, 15
lari daripada pekerjaan yang muwafaqat dengan nafsu; keempat 
dan kelima, nityasa mengucap i s t i g h f a i dan salat atas Nabi 
s.a.w. Dan inilah segala asai yang dengan dia itu mengobati diri 
daripada segala yang membinasakan dia.
20
Dan adapun segala asai ° i l l a t  diri Itu, maka yaitu tiga 





This form does not occur in Qur,an. However, perhaps it 
should be is t a g h f ir > as in Qur ’an, 47:19.
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ketiga, meninggali atas berbuat dosya. Dan inilah segala asai 
° i l l a t  diri.
Dan adapun segala sharat seseorang daripada segala masha'ikh 
ahli 'l-tariqat yang patut murid membuangkan dirinya^ kepadanya 5
itu, maka yaitu lima perkara: pertama, bahwa Cilmunya2 itu 
sahih; kedua, bahwa ada dhawqnya itu sa rih ; ketiga, bahwa ada 
ia mengiai hemmat yang tinggi; keempat, bahwa ada ia mempunyai 
hal yang baik yang dikeredainya Allah; kelima, bahwa ada ia luas 
mata hati. Dan itulah segala sharat yang dapat diarabilkan akan 10
guru. Bermula barangsiapa jahil ia akan agama, dan gugur padanya 
hormat Muslim, dan nityasa ia berbuat pekerjaan yang tiada ia 
berkehendak kepadanya, dan nityasa ia mengikut hawa nafsunya, 
dan nityasa ia dengan perangai yang jahat serta tiada irau akan 
makhluq, niscaya3 tiadalah dapat diambil akan guru. Wa b i 15
11lahi ' I-taw fiq.
Dan adapun perhimpunan segala adab murid shaykh itu, yaitu 
lima perkara: pertama, mengikut segala suruhnya; kedua, 
meninggalkan barang yang ditegahkannya; ketiga, memelihara 2 0
hormatnya; keempat, menyempurnakan segala haqqnya sedapat- 
dapatnya; kelima, menurutkan °aqal dan Cilmu, yaCni janganlah
A: membuangkan dia dirinya. . .
؛اللث م ؛٨
A: dapat perhimpunan segala adab murid shaykh itu lima 
perkara pertama - all crossed out.
murid itu memandang dirinya berCaqal^ dan berCilmu. Dan inilah 
perhimpunan segala adab murid serta segala shaykh.
Adapun shaykh itu, maka tiada disharatkan dalamnya bahwa 
ada Cilmunya,2 yaitu terlebih daripada segala manusyia, hanya 5
disharatkan dalamnya bahwa ada ia tahu akan haj at segala murid 
itu, lagi menuntut3 seperti yang dituntuti, lagi sejahtera ia 
daripada segala bidCat dan hawa, lagi memberi4 nasihat ia akan 
segala orang yang mengikut dia, lagi menolongi ia dengan 
hemmatnya akan orang yang menuntut3 lagi menujukkan ia kepada 10
orang yang terlebih tahu daripadanya, lagi meminta isharat 
daripada orang yang terlebih sempurna jalan daripadanya, lagi 
melebihkan ia akan Haqq ta°ala atas yang lainnya, lagi tiada 
ditunjukinya seseorang melainkan kepada Tuhannya jua. Maka 
inilah segala sharat shaykh dengan ijmalnya. 15
Maka barangsiapa tahulah ia akan segala yang tersebut ini, 
ya°ni tahulah ia akan mabni ’ l- ta r iq a t yang lima, dan segala 
afalnya yang lima itu, dan akan adab mu°amalat dan akan segala 
asai yang dengan dia mengobati diri, dan akan segala asai 2 0
diri, dan akan segala sharat seseorang yang patut murid 
membuangkan dirinya kepadanya, dan akan“* perhimpunan segala adab





A omits "dan akan".
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murid serta shaykh, niscaya patutlah ia masuk kepada tariqat 
Allah taCala.
Maka apabila hendaklah ia masuk kepada tariqat Allah taCala, 
niscaya dituntutnyalah talqin dhikr, yaCni dhikr la  ila h a  i l l a  5
, lla h  daripada shaykhnya supaya sahh ia dibangsakan kepada ahli 
,I-tariqat, karena talqin itu seperti bahwa ia asai pada 
shariCat, maka demikian lagi pula ia asai pada tariqat dan 
haqiqat, lagi pula ia upama benih yang ditanam pada bumi. Maka 
apabila sudahlah ditanam benih itu dalam bumi, niscaya 10
berkehendaklah ia kepada meniru-niru supaya tumbuh dan supaya 
bercawang-cawang kemudian daripada teguh^ dipohonnya pada bumi 
itu. Dan demikian lagi dhikr itu, apabila sudahlah ia diajarkan 
oleh guru akan murid, maka hendaklah dimesrakan dengan wird 
yang ditentukan oleh shaykh akan dia daripada dhikr itu. Maka 15
jangan dilebihinya dan jangan dikuranginya daripada hadd yang 
ditentukan oleh shaykh itu, dan jangan diputuskannya daripada 
mengerjakan dia supaya hasil baginya faedah dengan berkat nityasa 
mengerjakan dia karena yang nityasa itu sangat faedahnya jikalau 
sedikit sekalipun, seperti tali timba nityasa tergesengi pada 20
batu telaga, dengan berkat lamanya, memberi2 bekas dalamnya.
Wa b i , l la h i  , l-taw fiq . 
Katabahu a l- fa q iru , 'l-h a q iru 3 1 l-m uta°arrifu  b i , l -  
dharibi wa 'l - t a q s i r i ,  r a j i  °afwa mawlahu 'l-k a r im i, Lebai °Abdu 25
"٠" Word indistinct - could possibly be "telah".
2 A: memeri.
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'l-Rahimi wa qahibuhu H a jji °Abdu ' l-Rahmani ,bnu , I - j  aba.
Ghafara , llahu  lahuد wa l i  w alidayhi wa l i  jamt^i , l-M uslim ina. 
Amin. Ya rabba 'l-°a lam ina .
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APPENDICES
Appendix I. Translation of text (page 12 line 1 - 
page 54 line 21.)
This is a fairly literal translation of the 
Malay . I have not translated the Arabic, which is 
always followed immediately in the text by a 
translation into Malay. In the English translation 
this original translation is distinguished from 
the rest of the text by quotation marks.
Parentheses indicate glosses in the original 
Malay translations; brackets indicate my glosses.
The numbers in the margin refer to the page 
numbers of the transcription.
Fa^lun fi awwali wajibin li 'llahi taCala Cala 
11-mukallaflna , i.e., "This is the chapter explaining 
the first obligation of legally responsible people 
towards Allah taCala.1" The Shaykh r.a.h.^ says؛
Wa baCdu, fa |Clam, ayyuha '1-muridu,
Awwalu wajibin lahu turidu 
Tawhidu mawlaka ,1-ilahi 'l-azall,
Khaliqu kulli camilin wa '1-Camali," 
i.e., "And so, oh pupil, understand that the first 
obligation you should seek [to fulfil] is to declare 
the oneness of your Lord , the Lord who is without 
beginning, and who creates every agent and his acts."
Now scholars differ concerning the first 
obligation. The majority of them say that it is the 
gnosis of Allah, while some of them say that it is to 
meditate on this gnosis, others that it is to take 
pleasure in this gnosis, yet others that it is to 
meditate singlemindedly. In this context, our Shaykh 
has chosen tawhid,^ which is the attributing to ilaqq 
tacala^ of the attribute of Unity in H.is divinity by 
means of the confession of faith la ilaha ilia *llah, 
and the acknowledgement of the meaning this contains, 
for the gnosis of Allah is comprised within it.
[ Chapter 1. On what is necessary with regards to
Allah.]
"١■ Allah, the Sublime.
2 Radiya ,llahu canhu! May Allah be pleased with him
 ^The doctrine of the Unity of Allah.
 ^The Sublime Truth.
؛٠ There is no god, but Allah.
Tawhid is divided int© four grades. The first 13
is called taw؛iid uluhiyyat} Among the proofs for 
this grade is the decree of Allah؛ Wa ^ل ق arsalna min 
qablika ^ ٨ rasulin قل1ن  yuha ilayhi annahu la ilaha 
ق11ن  ana fa |Cbuduni? i.e., "We have not sent any 
apostle before you, (Muhammad), without there being 
revealed to him that there is no god beside Me; therefore 
worship Me."
The second grade is called tawhid afCal"? Among 
the proofs for this grade is the decree of Allah: Wa 
,llahu khaliqu kulli shay ٠ in,^ i.e., "Allah created 
(sic) all (contingent) things." And further, Wa ,llahu 
khalaqakum wa لهق taCmalun ^i.e. "Allah created you 
and all your acts."
The third grade is called tawljid §ifat؟ Among 14
the proofs for this grade is the decree of Allah: Ya 
ayyuha '1-nasu, antumu ' 1-fuqara'u 1 ق1ل llahi wa 
,llahu huwa 11-ghaniyyu؟ i.e., " آلا^ال ^٥ , you are paupers 
in relation to Allah; but Allah is self-sufficient.
The fourth grade is called tawhid dhat? Among the 
proofs for this grade is the decree of Allah: Huwa 
,1-awwalu, wa ,1-akhiru, wa ,l-zahiru wa 'l-ba£in,^ 
i.e., "He is (the Lord who is ) the first, and the 
last, the manifest and the hidden."
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The doctrine that Allah alone possesses divinity. 
 ^ Qur1 an , 21:25.





that Allah alone has real attributes
The doctrine 
Qur'an, 57:3.
that Allah alone has real being.
15
These grades are combined in la ilaha illa ,llah, 
because the formula indicates the first tawhid 
literally, and the other three by inference. 
Consequently, we should continually recite la ilaha 
ق11لم  'llah, while acknowledging its truth, so that 
these grades of tawhid might be achieved and become 
firmly rooted in our hearts.
This is why the Shaykh says؛
Fa ,nfi *1-uluhiyyata ^an siwahu,
Wa 'thbit lahu bi la ilaha ق11ل  huwa, 
i.e., "Deny the divinity of everything other than 
Him, and affirm it of Him by [reciting! la ilaha ق11ل  
huwa ."
Wa |Clam kama qad qala fi 'l“kitabi 
Bi amrihi, wa '1-amru li *1-ijabi, 
i.e., "Acknowledge that there is no god but Allah, 
as He has decreed in His book by way of command,
(when He decrees: Fa |Clam annahu la ilaha ق11ن  
,llah), and this command is to be obeyed."
Bi 'annahu1 yushiru nahwa dhatihi 
Li taclama '1-ilaha fi simatihi, 
i.e., He has ordered us (to affirm His unity in His 
divinity) through (the personal pronoun) annahu, 
which indicates His essence, so that you may know 
the Lord in His states," whence His word came down 
to our prophet.
In this way we know that our Lord possesses the 
attribute of Speech.
Idh la yaqulu ghayru dhatin qa'ilatin 
Bi '1-amri li '1-ma'm^ri fi ٠l-mucamalati, 
i.e.,"Because orders directing the deeds of the 




from an essence endowed with the attribute of 
Speech. With these words we are convinced that the 
essence of Haqq taCala possesses the attribue of 
Speech.
Speech is His attribute, and it subsists with 
Him. It is not, as the Muctazilah believe, that Haqq 
tacala is mutakallim, i.e. "that He speaks in the 
sense that He makes other things speak." Let us 
seek Allah's protection from such beliefs, since it 
is evident to us that everything created in relation 
to something else is an attribute of that other 
thing, not of Haqq tacala. It is established, however, 
by the consensus of the prophets, that Allah s.w.t.^ 
speaks.
[ Chapter 2. ٥٨ the eternal attributes.1
This, then , is the end of the explanation of 
the first obligation on legally responsible people. 
Following it is the explanation of the necessary 
attributes. The Shaykh says: Fa^lun fi 'l-§ifati 
11-qadimati, i.e., "This is the chapter explaining 
the eternal attributes."
Laha ^ifatun wajibatu '1-dhati,
Sabcun munadatun bi '1-ummahati, 
i.e., "The Essence has various attributes which 
inhere in it necessarily. These are called the 
mothers (and sources) of the attributes."
Let it be understood by "mothers of the 
attributes" that the attributes of Haqq tacala s.w.t.,
191
 ^May He be praised and exalted إ
are of various kinds, and we cannot limit them.
Therefore [al-]Sanusi says: Wa mimma yajibu li 
mawlana, jalla wa Cazza, cishruna sifatan, i.e.,
"Among the things necessary to our Lord, jalla wa 
cazza,^are twenty attributes." Then he mentions 
Being, which he calls a personal attribute. And then: 
Without beginning, Eternal, His dissimilarity to 
created things, His self-subsistence, Unique. These 
five are called abstract attributes. Then Power, Will, 
Knowledge, L ife, Hearing, Seeing,Speech. These seven 18 
are called figurative attributes. Then: Powerful,
Willing, Knower, Living, Hearer, Seer, Speaker.
These seven are called relational attributes.
Our Shaykh has only treated the seven figurative 
attributes, since these, as we said above, are the 
mothers and origins of the others. He sets the seven 
out with the words:
Hiya 11-hayatu, 'l--cilmu, wa 'l-samcu, '1-basaru, 
Iradatun wa qudratun biha '1-atharu, 
i.e., "and likewise Speech, which completes the seven 
(attributes). By the light of the intellect it is 
known that it inheres in the Essence. Mankind is 
charged with this;" that is to say, when we consider 
with our intelligence that the prophets, - and it is 
not possible for them to lie - have reported, one after 
the other, that the Lord said such and such, and 
ordered that they report such and such, and forbad 
such and such, and gave them such and such reports, 
then we know that Haqq taCala is mutakallimun bi kalamin 
azaliyyin, i.e., "the One who speaks with an eternal 19 
speech."
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1 The Sublime and the Powerful.
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Thus it is established that He possesses the 
attribute of Speech in the sense of "the act of 
speaking", and in the sense of "that by which 
something is said". Speech, in the first sense, is an 
attribute which negates any internal silence or defect. 
Thus its subsisting with the Essence in the first 
sense, necessitates that Haqq taCala speaks at first 
glance, and this speaking condition has its origin in 
the Essence. Its subsisting with the Essence, in the 
second sense, also necessitates that He speaks, but 
this condition of speaking is at the second glance 
(and subsequent).
In Bulghat 1!-Masir the Shaykh's successor says 
that Speech, in the first sense, is not a letter or a 
sound by any means: it is one in itself, and manifold 
in its relations to the extent that things are spoken 
through it in the books revealed to the prophets.
And Speech, in the second sense, is the hidden phrases, 
the pre-eternal phrases which are set out in the 
knowledge of Haqq tacala in pre-eternity without any 
real succession. Thus the Qur1 an, in this second 
sense, is Allah's Speech, set out from pre-eternity 
in His pre-eternal knowledge, in the same way that 20
what is between these two covers is set out.
Speech is related to everything related to 
Knowledge. The meaning of "relation" here is the pursuit 
of a higher state, after subsisting in itself, 
or, the specific relationship between two different 
entities, such as the relationship between the 
knower and the known. In this relationship, the 
knower is the knower in respect of the known, and 
the known is the object of knowledge in respect of 
the knower. The Shaykh's successor says in Qagd
al-Sabil: and this is the [kind ofl relationsinip 
which is signified by "relation "٠
صها ^, Knowledge is related to everything that can 
really be stated and reported, as the Shaykh says:
Fa '1-^ilmu kashshafun li ma qad yudhkaru 
Juz'iyyan aw la annahu 'l-muCtabar, 
i.e., "Knowledge reveals everything that can be 
really stated and reported, whether it be a particular 
or not. These words are important (in discussion of 
this problem.)"
Accordingly , Knowledge is, in pre-eternity, the 
object of comprehensive relationships; that is, it 
is related inclusively to everything that can really 21 
be stated or reported, whether it is being or non- 
being, with this proof, the decree of Allah: Wa huwa 
bi kulli shay'in ^alimun,^ i.e., "He knows everything 
(whether it be a particular or a universal)."
Thu s, according to the sense of this divine 
decree, Knowledge has a specific relationship with 
everything that is called a "thing", such as possible 
being, but not inadmissible being, such as an associate 
of the Creator. Knowledge is not related to it because 
it is not called a "thing", except in relation to 
the minds and illusions of infidels who believe Haqq 
tacala to be two. Therefore, with this intermediary 
between belief and their illusions, we can say that 
Knowledge is related to inadmissible being because 
such beliefs are existant in their hearts, and as 
such, known eternally. If anyone says that Knowledge 
is related to anything impossible and inadmissible, 
such as an associate of the Creator, we may grant
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Question: if someone asks: is it
wrong for Knowledge to be related to the impossible, 
without the provision mentioned above? Answer: it is 
wrong, because the impossible, to the degree that 
it is_ impossible, does not exist externally or in the 
Knowledge. Consequently it is called absolute non- 
being, which is the same as [the condition of] being 
absolutely unknown. Now if it is true that absolute 
non-being can be known from one standpoint, then it 
is true that that which is absolutely unknown can 
also be known from one standpoint. This is false since 
it involves an internal contradiction.
Question: if someone asks: what
Qur'anic proof is there that Knowledge is not related 
to the impossible? Answer: among the verses which 
indicate this, apart from the decree of Allah tacala: 
Wa huwa bi kulli shay'in calimun, is the decree: Qul: 
a tunabbi'una 'llaha bi ma la yaclamu fi 11-samawati 
wa la fi 1l-ardi? Subhanahu wa taCala camma 
yushrikuna, ■؛" i.e., "Say (oh Muhammad): do you presume 
to tell Allah of that of which He does not know in 
the seven heavens and earths? He is the holiest, and 
exalted above that which they associate with Him."
In his commentary Jalal al-Din al-Suyuti speaks 
thus: Istifhamun inkariyyun: idh lau kana lahu 
sharikun la calimahu idh la yakhfa Calayhi shay'un, 
i.e., "The question, a tunabbi'una, is called a 
rhetorical question [expecting a negative answer],
Qur 1 a n , 10:18.
(for it means): if He had an associate, surely He 
would know him, since nothing is hidden from Him."
So let it be known, with these words, that His 
knowledge is not related to any associate, to the 
extent that this is the case.
And another example is the Qur'anic verse: Wa 
jacalu li 'llahi shuraka'a. Qul: sammuhum. Am 
tunabbi'una bi ma la yaclamu fi 'l-ardi,^ i.e., "They 
impute associates for Allah. Say (oh Muhammad): name 
them! Indeed you inform Allah of associates whom He 
does not know," that is, who do not exist in His 
knowledge, because if He did have associates, He 
would certainly know them. These two verses provide 
no evidence of anything which could be called an 
associate of Him, and so He does not know him.
Furthermore these two proofs are mentioned by 
the perfect Shaykh, Safi al-Din Ahmad al-Qushashi, 
in his book Sharh Nasafiyyah, where he says that 
the Knowledge is not related to a thing to the extent 
that it [the thing] is absolute non-being.
These words of the Shaykh are in agreement with 24 
those of Shaykh al-Akbar Muhyi al-Din ibn al-CArabi 
and Shaykh Jalal al-Din al-Dawani, and other 
masters of perceptivity who seek the knowledge of 
realities.
In his book Insha ' al-Dawa1ir the Shaykh al- 
Akbar says: Wa amma ' l-macdumu 'lladhi la yasihhu 
wujuduhu '1-battata fa la yatacallaqu bihi cilmun 
aslan, i.e., "There is a non-being, which is absolutely
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invalid, and Knowledge is in no way associated with 
it."
And Shaykh Jalal al-Din al-Dawani says, in his 
book Sharh CUdudiyya t : Li *1-hawadithi wujudun 
azaliyyun fi cilmi 'llahi idh tacalluqu '1-Cilmi bi 
la shay'in '1-mahdi, muhalun badihatun, i.e., "All 
existents have eternal being in Allah's knowledge, 
because it is self-evidently impossible for this 
knowledge to be associated with an absolute non-entity."
Therefore, with the unequivocal words of these 
two shaykhs, it is evident to us that Knowledge is 
not related to pure non-being to the extent that it 
is non-being. Anyone who denies this is not free from 
two matters, either because his perception is inferior 
to theirs, or because of his obstinacy. Nas'alu 'llaha 25 
'1-Cafwa wa 'l-cafiyyat. This, therefore, is a 
statement of the relationships of Knowledge.
As for Will, it is related to possible existants 
only, not to the necessary or the impossible. It 
decides between two controlled possibilities, as the 
Shaykh r.a.h. says:
Iradatun laha biha 'l-takhsi؟u 
Bi wafqi Cilmin qadahu '1-tansisu, 
i.e., "Will, for the Essence, and through it, decides 
between two controlled possibilities. This decision 
is made in conformity with Knowledge which its 
individualization brings (from the reality of the 
known by means of the voicing of their predispositions.)"
And so, in brief, we see that these kinds of 
relationships are subsequent to those of Knowledge; 
that is to say, something cannot be willed until after 
it is known. And the state of the relationships of
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Knowledge is subsequent to the self of the known, 
that is, the state of the known in themselves. They 
are known to Knowledge in this way, no more and no 
less. This is the explanation of the relationship s 
of Will.
Power is related to possible being also. It is 26
Power which brings to manifestation tne forms of the 
existents from hiddenness to extancy, as the Shaykh 
says:
Wa qudratun tawallati ' 1-ibraza 
Min baCdi qawlin azhara 'l-icjaza, 
i.e., "and governs the manifestation of the existents 
after the word of Haqq tacala has revealed the 
Miracle;■١■" that is to say, the relationships of Power 
are subsequent to the relationships of Will, which are 
in agreement with Knowledge, which has governed the 
manifestation of the forms of the existents from 
hiddenness to extancy, whether these existents be 
subtle or dense, but this manifestation takes place 
only after Haqq taCala's word "Be!", because Allah 
decrees: Innama qawluna li shay'in idha aradnahu an 
naqula lahu kun, fa yakun,^ i.e., "Indeed it is 
simply that We say to a (possible) thing when we wish 
it, "Be", and it is." This is the explanation of the 
relationships of Will and Power.
The relatio nships of Hearing are applicable pre- 
eternally to everything appropriately heard in pre­
eternity. And Seeing is related in pre-eternity to 
everything established in the pre-eternal Knowledge, 
as the Shaykh says:
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Wa ll-samCu haqqan kashifu 'l-masmuCi 
Wa ٠1-basaru '1-muhitu bi '1-majmuci , 
i.e., ',And Hearing, in reality, is the revealer of 
everything that may indeed be heard, and Seeing 
encompasses everything;" that is to say, Hearing hears 
through pre-eternity all existents that may validly 
be heard, all sentences spiritual and verbal, of al- 
Haqq■؛■ and al-Khalq,^ even if the creature does not 
yet exist in the exterior, because they are fixed in 
the knowledge of Haqq tacala with all their acts 
and the realities of all their words, whether verbal 
or spiritual, the forms of which are later to be made 
manifest.
Imam [al-]AshCari r.a.h. insists that Hearing 
is related to all existents. He is supported by the 
following words from CA'isha r.a.h.: Tabaraka 1lladhi 
wasiCa samcuhu kulla shay'in, i.e., "Most holy is 
the Lord (sic) whose Hearing extends over everything." 
The sense of these words is that Hearing is not 
conditional upon the existence of a sound. Allah 
decrees: Am yahsabuna anna la nasmacu sirrahum wa 
najwahum. Bala,'*i.e., "Do they think that We do not 
hear their secrets and their whisperings? Of course 
(We hear their secrets and their whisperings 1)" These 
thoughts are not uttered, yet they are nevertheless 
heard by Allah. Understand these words!
And Seeing has relationships in pre-eternity; 
that is, it sees all the entities which are fixed in 
the pre-eternal Knowledge of Haqq tacala, the forms 
of some of which are manifest in the exterior, and
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some in the intellects of creatures. This is proved 
by the decree of Allah: Innahu bi kulli shay'in 
basirun,^ i.e., "He sees all things very (clearly, 
whether they be latent or existent.)"
Question: if someone asks ؛ if Seeing
is related to everything on the basis of tne proof 
Innahu bi kulli shay1in basirun, as is Knowledge on 
the basis of the Wa huwa bi kulli shay'in Calimun, 
as stated above, then is there a difference between 
the relationships of Knowledge and Seeing to a thing, 
since we want to know it? Answer: there is a difference 
between the relationships of the two, as is mentioned 
in the Qasd al-Sabil. It is that Knowledge makes a 
judgement in relation to the known from the point 
of view of whether its existence is necessary or 
possible, for example. Seeing does nothing but see; 
it does not make a judgement.
The difference between the relationships of 
Knowledge and Hearing is the sa^e. Hearing makes no 
judgement of the heard; it just hears, whereas 
Knowledge decides whether this be simple, or composite, 
a subject, or a supposition, for example. This is 
the case when we apply the relationships of Hearing 
generally to all existents wnich have conceptual 
knowledge and are externalised, as is required by 
Imam [al-]AshCari. However, they are general from 
the point of view that they are all the words of 
Allah. These, then, are the differences in the 




There is a difference between the relationships 
of Hearing and those of Seeing. As stated in the 
Sharh Fugus by Mawla Jami, Seeing is superior to 
Hearing, because much is revealed to the sight but 
not to the hearing. These words probably mean that 
the relationships of Seeing are more general than 
those of Hearing, because Seeing is related to all 
existents while Hearing is only related to things 
heard - that is, speech, whether the speech be verbal 
or mental, of al-Haqq or al-khalq. The sense of these 
words is that, if we do not apply the relationships 
of Hearing generally to all existents, Speech is the 
same as that required by Imam[al-]Ashcari٠ Allah knows 
best 1
Question: if someone asks: may the existents be 
called the words of Allah, so that it is correct for 
Hearing to be in a general relationship with them, or 
not? When may they be called the words of Allah?
From which point of view may they be called that?
Answer: all these may be called the words of Allah, 
from the point of view that they are particularizations 
of the Breath of the Merciful, which is called 
"general being", which is poured out upon the realities 
of possible beings.
The verifiers say that all existents are the words 
of Allah, because, if there were no "relative being", 
that is "general being" that overflows from Haqq 
tacala onto the realities of the possible beings, 
which is referred to, sometimes by the name Blindness, 
and sometimes by Breath of the Merciful, then the 
external condition of possible beings would not be 
manifest. In short, all existents obtain their 
external being through the Breath of the Merciful, in 
the same way that the uttered words of the minds of
men acquire their external being. From this point of
view it is appropriate to call the existents the 
words of Allah. If all these are called the words 
of Allah, then it is correct for Hearing to be 
related to them, ju st as it is correct for Seeing 
to be related to them from the viewpoint that they 
are substances and accidents. Allah knows best!
Question: if someone asks: if the relationship 31
of Hearing extends in pre-eternity to everything 
which may be heard, and that of Seeing to everything 
fixed in the Knowledge, as was mentioned above, then, 
when something heard and something seen are created, 
does it follow that the Hearing and Seeing of Haqq 
tacala are also created, because of the createdness 
of what is heard and seen, or not? Answer: the two 
are not created because of this, as the Shaykh says:
Min ghayri tajdidin li ma qad sumiCa 
Ka dhalika 11-mabsuru yadri man waca, 
i.e., "without the renewal of the Hearing of the 
thing heard in pre-eternity, or of the Seeing of the 
thing seen. The perceptive person understands this"; 
that is to say, the Seeing of Allah tacala is not new 
when the manifestation of the form is new, because 
He sees it clearly in pre-eternity, in the same way 
that His knowledge is not new because of the newness 
of the manifestation of the known in its external 
form.
In short, the Hearing and Seeing of Haqq tacala 
are both related in pre-eternity to their objects 
among the things fixed in the Knowledge. Moreover the 
relationships of these two are concerned with the act, 
not the potentiality. Consequently it is not appropriate 
that, because of the newness of the manifestation of 
the forms as their external prototypes, that either 
of these two is new. So when these two, as is truly
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said, are analagous to Knowledge, from the point of 
view of their relationship in pre-eternity with tne 
act rather than the potentiality, then it is certainly 32 
fitting that they be compared with Knowledge, rather 
than Power, because Power has relationships in pre­
eternity only with the potentiality, not with the act. 
Therefore* it is only when the possible is given 
external existence that its relationship is with the 
act.
As for Will now: in relation to it there are 
several details - from one side its relationship in 
pre-eternity is with the act,and from another with 
the potentiality; for example, the Will of Haqq 
taCala postpones the existence of a contingent being, 
keeping it in non-being until the time when He creates 
it in the act. His Will creates it before it is actually 
created; that is, in the potentiality. Allah knows 
best!
Question: if someone asks: if Hearing and 
Seeing are analogous to Knowledge from the point of 
view of their relationship with the act, then what 
is the situation from the point of view that the things 
heard and seen are created - are they the same as 
Knowledge or not? Answer: the two are the same as 
Knowledge.
Because of this, the Shaykh r.a.h. says:
Ka 'l-cilmi la yuhdithu li 'llahi bihi 
Ihdatha maclumin jadidin fa 'drihi, 
i.e., "(Hearing and Seeing are) like the pre-eternal 
Knowledge. There is no createdness in Allah's Knowledge 
of the known thing which is newly created, because the 
external manifestation of the known 33
thing is new, so know this!" i.e., know that both
204
Hearing and Seeing are like Knowledge from the point 
of view of their relationships with their objects in 
pre-eternity by the act, not by the potentiality.
Thus the three, Hearing, Seeing and Knowledge are all 
the same, as the Shaykh r.a.h. says:
Fa kulluha fi 11-wasfi manwalun siwa 
la ghayra hadha, ya murida 11-ihtiwa, 
i.e., "These three attributes, from the point of 
view of their being attributed to Haqq tacala, are 
the same in their relationships, as we have stated, 
oh desirer of comprehensiveness."
The perfect attributes are combined by the 
attribute of Life, as the Shaykh r.a.h. says:
Wa jamicu ,1-kulli huwa ,1-hayatu 
laha wujudu '1-haqqi wa huwa 11-dhatu, 
i.e. "and the uniter of all these is the attribute 
of Life, which encompasses the"being"of Haqq taCala, 
and this "being" is the Essence (in its exterior);" 
that is to say, the attribute of Life combines the 
perfect attributes, and it is superior in rank to all 
the others. This is the reason, in Sufi terminology, 34 
Life is called imamu ,l-a'immati 'l-sabcat, i.e.,
"the leader of the seven leaders." And it is only 
preceded in rank by Being which is the Essence of the 
Essence which has been mentioned above.
In support of this, the Shaykh r.a.h. says:
Fa laysa min shay1 in siwa '1-wujudi 
Tarumuhu ,1-hayatu fi 11-mawjudi,
Fa hiya bi hadha jamicu kulli '1-watari 
Li nazirin mustabsirin bi *1-Cilmi qarra, 
i.e., "There is nothing besides the "being" which is 
determined by Life for the existent; thus, it unites 
the perfect attributes for the people who meditate, 
and see with their hearts, and it establishes the
knowledge (of those who are the seats of conviction.)"
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All the attributes mentioned above are not the 
Essence of the Essence in any way, nor are they other 
than it. As the Shaykh r.a.h. says:
Thumma ,llati marrat mina '1-sifati 
laysat bi Caynin aw bi ghayri '1-dnati, 
i.e., "The (seven) attributes, which are mentioned 
above, are not the Essence of the Essence, or other 
than the Essence;" i.e., they are not the Essence 
from the conceptual point of view, nor are they other 
than it from the point of view of its external being. 
As the Shaykh r.a.h. says:
Bal innaha fahman mina '1-aghyari 
Wa kharijan Caynun fa la tumari, 
i.e., "but all these from the conceptual point of 
view, are other than the Essence, and from the point 
of view of their external being they are the Essence 
of the Essence. Do not dispute this," for the reality 
of Haqq taCala, according to Imam [al-]AshCari, is 
absolute being, with true absoluteness, which 
individuates His Essence. Furthermore His Essence is 
free from additional determinations, and it unites 
the perfect attributes in itself.
When the reality of Haqq tacala is, as has been 
stated, according to Imam [al-]AshCari, then it is 
certain that, in relation to it, it is not possible 
that the attributes be "being" which is added,on the 
outside, to the being of the Essence when we consider 
His Essence exclusively, and desist from considering 
His manifestations. From the point of view that He 
is His manifestations, through His Essence, for His 
Essence, and upon HisE ssence, in the form of the 
manifestation of Muhammad, the attributes may be said 
to be additional to His Essence in its exterior.
All the attributes mentioned above are eternal 
for Haqq taCala, as He is eternal. The Shaykh says:
Fa kulluha qadimatun li 1llahi 
La hadithatun. Fa 'hdhiranna 'l-lahl, 
i.e., "All these are eternal for Allah; they are not 
created. Beware of those who are negligent (in their 
acknowledgement of Allah.)" This, then, is the 
explanation of the seven attributes, which we are 
required to know in relation to Haqq taCala. They 35a
are called the figurative attributes.
In his Umm al-Barahin [al-]Sanusi states that, 
among the necessary attributes of Haqq tacala, are 
twenty: i.e., Being, Without beginning, Eternal, His 
dissimilarity to created things, His self-subsistence, 
Unique, Power, Will,Knowledge, Life, Hearing, Seeing, 
Speech, Powerful, Willing, Knower, Living, Hearer,
Seer, Speaker. Being is called the personal attribute 
because it is the self of the Essence. Without 
beginning, Eternal, His dissimilarity to created 
things, His self-sunsistence, Unique; these are called 
abstract attributes. Power, Will, Knowledge, Life,
Hearing, Seeing, Speech; these are called figurative 
attributes. Powerful, Willing, Knower, Living, Hearer,
Seer, Speaker; these are called relational attributes.
This is the end of the explanation of some of the 
things necessary to Haqq tacala, which are mentioned 
in the Umm al-Barahin and in this book.
[ Chapter 3. On what is impossible with regards Allah]
There follows this an explanation of what is 36
impossible for Haqq tacala. The Shaykh r.a.h. says:
Faslun fi '1-mustahili Cala 'llahi taCala, i.e., "This 
is the chapter explaining what is impossible for Haqq 
taCala."
206
Wa didduha li 'llahi mustahilu 
Yuhdika nahwahu bihi '1-tafsilu, 
i.e., "The opposites of the attributes mentioned 
above are the impossible for Allah taCala, and an 
explanation of them will indicate to you the aspect 
of their oppositeness; as you may say:
Diddu hayatin, thumma diddu 'l“Cilmi 
Wa diddu ma yatluhuma fi 11-hukmi 
Min kulli awsafi '1-ilahi turran,
Fa didduha '1-muhalu sirran jahran, 
i.e., "The opposite of Life, then the opposite of 
Knowledge, and the opposites of what follow from 
these two by definition of all the attributes of our 
Lord together - these are impossible (for Haqq tacala) 
both externally and internally (sic)."
Now [the word] "opposite" mentioned here is 
meant only in a linguistic sense, such as the opposite 
of life is death, and death is impossible for Haqq 
tacala, and the opposite of knowledge is ignorance, 
and ignorance is impossible for Haqq taCala, and so 
on with the opposites of what follow from these two 
by definition among the attributes of our Lord, the 
Highest; thus all these are impossible for Haqq 
taCala. This is the explanation of the attributes 
which are impossible for Haqq tacala.
[ Chapter 4. On the possible with regards Allah.]
There follows this an explanation of what is 37
permissible in relation to ؛laqq taCala. The Shaykh 
r.a.h. says: Fa§lun fi '1-ja'izi li 'llahi, i.e.,
"This is the chapter explaining what is permissible 
for Haqq tacala.
Wa ja'izun ijaduhu li '1-mumkini,
La wajibun muhalun fa 'tqin,
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i.e., "It is permissible for Haqq tacala to bring 
into existence only possible being, not the necessary 
or the impossible, so confirm these words!" that is 
to say, maintain this judgement concerning the possible 
firmly, and do not think that, because of the prior 
relationship of Knowledge to one of the two extreme 
states [i.e. being and non-being], it [possible being] 
is outside [the sphere of] the essentially possible, 
because for it [the possible], the attribute of 
possible-ness is^  its essence.
They say: Wa ma bi ' 1-dhati la yazul, i.e.,
"Anything which is essential does not disappear." 
Consequently it is not removed from it [the sphere of 
the possible] because one of the two extreme positions 
is predominant.
The Shaykh r.a.h. says, as a further explanation 
of that essential possibility:
Li annahu qadi 'stawa tarfahu
Li dhatihi la li ,lladhi abdahu, 38
i.e., "Because the two extreme positions are essentially 
the same for it [the possible], but not for the One 
who manifests it;" that is to say, if we consider its 
essential aspect exclusively, and avoid consideration 
of the relationship of Knowledge to it, then the two 
extreme positions of being and non-being are the same 
for it. But if we consider the One who creates and 
manifests it, the two positions mentioned are not the 
same for it; whichever of the two extremes has a 
relationship with the will of Haqq taCala is 
predominant. And the relationship of the Will is with 
what is fixed in the Knowledge in pre-eternity - no 
more and no less.
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Therefore Imam [al-]Ghazzali r.a.h. says: Laysa
fi ,1-imkani abdacun mimma kana, i.e., "No possible 
being in existence could be finer than it is;" that 
is to say, than what is in the pre-eternal Knowledge 
of Haqq tacala, because if it were possible for 
something to be finer than what is in that Knowledge, 
that would necessitate a change in the knowledge of 
Haqq tacala and make a liar of Him - and that is 
impossible.
Question: if someone asks: if there can be 
nothing finer than what is fixed in the Knowledge, 
then there must be a deficiency in the Power of Haqq 
tacala over something. Answer: this does not 
necessitate any deficiency in the Power, because what 
would be considered weakness would be lack of Power 
over the kind of thing which can be controlled, such 
as possible being. It is certainly considered 
weakness in relation to the impossible, because Allah 39 
tacala decrees: Wa huwa cala kulli shay'in qadirun,■؛" 
i.e., "And He has power over all (possible) things."
When the self of the possible, which may be or 
not be, is contemplated, the two extreme positions 
are of equal siginificance. This why the Shaykh says:
Fa laysa fi jamiCihi murajjihun 
Li baCdihi fa ,l-istiwa'u mufsihun, 
i.e., "Among all possible beings there is none in which 
one of the two extreme positions predominates. Thus 
the equality is clear from the point of view of their 
essential natures.
Among these possible things is the vision of ؟aqq
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taCala, as the Shaykh says:
Wa min jamici '1-mumkinati ,l-ru'yatu 
Li badhliha wa manciha bi ' l-cinayati, 
i.e., "And among these possibles is the vision (by 
the faithful of their Lord), who bestows this vision 
or withholds it, as He wills;" that is to say, in truth, 
the gift of the vision, or the deprivation of it, are 
by Allah's will, because whatever He wills certainly 40 
comes to pass, and whatever He does not desire, 
certainly does not come to pass.
In relation to the vision we intend to make an 
analogy with things which are like it from the point 
of view of their possible nature, as the Shaykh says 
r.a.h.:
Wa kullu ma amkana min amthaliha 
Fa hukmuhu jarin Gala minwaliha, 
i.e., "All possible things such as the Vision, happen 
in like manner,"i.e. they may be or not be. And this 
is the conclusion of the explanation of the possible, 
that is, that which may be or not be.
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[ Chapter 5. On the names of Allah.]
There follows this an explanation of the names 41
of Allah. To begin with, these names are sometimes 
the Names of the Essence, sometimes the Names of the 
Attributes, and sometimes the Names of the Acts.
The Names of the Essence, as they are stated in 
the Insha1 al-Dawa'ir, the work of Shaykh Mul^yi al-Din 
ibn [al-]CArabi, are: ^ Allah is the Lord, the King,
"٠■ These translated names are from Jeffery, A reader 
on Islam, pp.553 ff, with the exception of the 
Manifest and the Vanquisher.
the Holy One, the Peace, the Faithful, the Overseer, 
the Mighty, the Almighty, the Justly Proud, the High 
One, the Great One, the Evident, the Hidden, He who 
is great, the Majestic, the Glorious, the Truth, the 
Manifest, the One, the Sublime, the Eternal, the First, 
the Last, the Exalted, the Rich One, the Light, the 
Inheritor, Lord of Majesty,■؛■ the Watcher. And the 
Names of the Attributes are: the Living One, the 
Grateful, the Overcomer, the Vanquisher, He who is 
able, He who is strong, the Powerful, the Generous, 
the Merciful One, the Pardoner, the Forebearing, the 
Forgiving, the Loving One, the Kindly One, the 
Compassionate, the Beneficent, the Long-suffering,
He who knows, the Well-informed, the Numberer, the 
Wise, the Witness, the Hearer, He who sees. And the 
Names of the Acts are: the Commencer, the Advocate, 
the Raiser (of the dead), He who answers, the 
Comprehensive, the Reckoner, the Nourisher, the 
Guardian, the Creator, the Maker, the Fashioner, the 
Bestower, the Provider, the Opener, the Restrainer, 
the Extender, the Keeper, the Exalter, the Empowerer, 42 
the Abaser, the Judge, the Just, the Kindly One, the 
Restorer, the Life-giver, the Death-giver, the Patron, 
the Forgiver, the Avenger, the Equitable, the 
Gatherer, the Enricher, the Defender, the Distresser, 
the Advantager, the Guide, the Incomparable, the 
Director.
These names have seven leaders : first, Life, 
which is called the leader of the faith. Second,
Knowing, which is called the leader of the judgement. 
Third, Willing, called the leader of discrimination,
(that is, which determines the great and the small).
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^ Abbreviated - usually Lord of Majesty and Generosity.
Fourth, Speaking, which is called the leader of the 
orderer. Fifth, Powerful, the leader of creation,
(that is, the one who creates); Sixth, Generous, the 
leader of the benefactor, (that is, the bestower of 
blessings). Seventh, Just, which is called the leader 
of the just. These, then, are the leaders of the 
names. Allah knows best!
In the Mugaddimat al-Fu$ug it is stated that 
some of the names are called "keys of the mysteries"
- no one knows them except Allah taCala, and those 
with whom He is pleased. All of these [mysterious 
namesl are included in the names, the First and the 
Hidden. Others of them are called "keys of the 
manifest forms", and are included in the names, the 43
Last and the Evident. This is an explanation of some 
of His names.
In truth, our knowledge of the names of Allah 
is dependent on the authorization of the law. This is 
why the Shaykh r.a.h. says: Faslun fi anna asma'a 
,llahi taCala tawqifiyat, i.e., "This is the chapter 
explaining the names of Allah which are defined.
Thumma asami ,llahi tawqifiyat 
Ja'at Cani 11-mawla ila ,1-bariyat, 
i.e., "The names of Allah are defined; they come from 
the Lord (who governs all) to mankind...
Bi na؟si ayatin talaha ,llahu 
Li rusulihi fa ballaghu mu'tahu, - 
"confirmed by the verses which Allah taCala recited 
to His apostles who conveyed from our Lord the things 
He bestowed on them."
CAlayhimu 11-salatu wa '1-salamu 
Min rabbina ma damati '1-ahkamu,
"and they carried out the commandments with which they 




mercy and peace be upon them!"
Now the word tawqifiyat is intended to mean 
that the names are limited, that is, our knowledge 
of them is defined by the concession of the law, 
which comes from Allah to His creatures, when He 
recites His verses on the tongues of His apostles.
Thus whenever He is referred to in the Qur1 an or the 
Traditions, we can say with certainty that this is 
a name, and when there is no such reference, then 
it is not one of His names.
[ Chapter 6. On the necessary with regards the 
messengers.1
There follows this an explanation of the 
attributes which are essential for the apostles of 
Allah, and those which are permissible for them, and 
those which are impossible for them, for it is 
incumbent upon us, as responsible people, to know 
all this, once we are acquainted with the necessary, 
permissible and impossible attributes of Allah taCala. 
The Shaykh says: Faslun fi '1-wajibi li ' 1-rusuli,
؟alia 'llahu calayhim wa sallama, wa ' l-ja'izi wa 
'1-muhali, i.e., "This is the chapter explaining the 
essential qualities of Allah's apostles s.w.t., and 
what is permissible, and impossible for them."
Thumma ka dha Calayka, ya mukallafu,
BaCda ,lladhi li ,llahi miinma tasifu, 
i.e., "It is further incumbent on you, responsible 
people, once you know what is established in relation to 
Allah of the perfect attributes which you believe He 
possesses....
An taClama '1-wajiba wa ,1-muhala 
Wa 'l-ja'iza 'l-maCrufa kayfa hala, 
i.e., "that you comprehend the states of the 
necessary, the impossible, and the possible, with 
which you have become acquainted,
Li '1-rusuli Caqdan wajiban lizaman 46
Amanatun sidqun balaghun dama, - 
i .e., "You are obliged to know these facts in relation 
to Allah's apostles with a firm belief; and essential 
to them are faith, and truth, and that they always 
convey (Ally's commands)."
Wa annahum qad ballaghu mق umiru 
Bihi ila '1-khalqi ق1ل  an yuqbaru, - 
"and that they convey all that they are commanded to 
convey, to all creatures until they die (sic)." These, 
then , are their necessary attributes.
There are also the attributes which are impossible 
for them; that is, the opposites of the three mentioned 
above, as the Shaykh r.a.h. says:
Wa <؛liddu dha ^alayhimu m u^ l u  
Fa Calimuhu kulluhum abtalu, 
i.e., "The opposites of those qualities mentioned 
above, are impossible for them. All those who know 
this are strong."
Qad qadhafu bi '1-haqqi fawqa ,1-batili 
Fa sara mazhuqan maGa '1-mubatili, 
i.e.,"(They are strong from the point of view that 
they have stoned what is false with the truth, so that 
what is false, and those who believe it, are destroyed 47 
(in this stoning)." This is the explanation of what 
is impossible for them.
There are also th ings which are permissible for 
them, that is, those things which are unessential to 
the law, which do not lower their exalted status, as
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the Shaykh says:
Wa ja'izun fi haqqihim ma jaza 
Min marad in wa nahwihi majazan, 
i .e., "and in relation to their lot, they are 
(definitely) permitted anything for which there is 
proof (that it is allowed), such as illness, and so 
on. "
Duna ,lladhi yukhillu bi ' 1-risalati 
Fa innahu Calayhim ihalah, - 
"Anything which lowers their apostolic rank is not 
permitted them. Indeed Haqq tacala has made such a 
thing impossible for them," such as the misuse of 
religious taxes, composition of poetry,^ blindness, 
deafness, and cowardice.
Wa lau yakunu ja'izan li '1-ghayri.
Fa din bi hadha, ya khafira 11-sayri, - 
"even if such degrading things are permitted for 
other people. So make these words part of your religion 
oh you men who would find peace on the (relational) 
path."
Fa hadhihi jumlatu ma li ,llahi 
Wa rusulihi min wajibati ,llahi, - 
"This is the summing up of the things which are 
attributed to Allah and His apostles from among those 
things which are associated with Allah from the point 
of view that they are necessary."
Wa ma siwaha dakhilun fi hi؟niha 
Tafsiluhu min mujmalati dimniha, - 
"and anything which lies outside this summing up is 
included in His totality. The particularizations which 
are other than it are drawn from the totality which 
He encompasses.2
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^ For purposes of sorcery.
2 Marginal note: that is to say, the Creator is 
encompassed in His power, for example.
C - 216Ya lamuhu ka dha ulu ,1-albabi 
Wa '1-fatihu 'llahu lahum bi '1-babi, - 
"People of discernment are aware of this; moreover it 
is Allah s.w.t. who opens these doors for them."
This is the end of the explanation of the things 
which are necessary for Allah's apostles, and of 
what is permissible and impossible for them.
[ Chapter 7. On capability and acquisition.]
There follows this an explanation of the 49
principles of ability and acquisition, questions on 
which the earlier and later gnerations of theologians 
have held differing opinions. The Shaykh says: Faslun 
fi 'l-isti^aCati wa '1-kasbi, i.e., "This is the 
chapter explaining the principles of ability and 
acquisition," that is, power and effort.
Al-Cabdu dhu ficlin bi '1-ikhtiyari 
Bi qudratin kasibatin min barI, 
i.e., "The servant possesses the act, (and he performs 
the act) voluntarily, by means of a power (which 
accomplishes the act, and this power, which accomplishes 
the act), receives its effectiveness from His Lord 
who created him."
Wa '1-kasbu tahsilun bi ,dhni 'llahi 
La mustaqillan fa 'stacin bi 'llahi, - 
"and the effort results in something (only) with 
Allah's permission, not independently, and so beg 
Allah's help."
Fa '1-jabru manfiyyun ka '1-istiqlali 
Bi dha; ata tanzilu dhi '1-jalali, 
i.e., "When [the word] "acquisition" is interpreted 
as above, the belief in absolute compulsion is 
negated and false, as is the belief in human 50
independence. Several Qur'anic verses come from the 




This doctrine of compulsion belongs to the 
school of a man called Jahm ibn ؟afwan and his 
followers. According to their belief the servant has 
no power whatsoever. He is compelled, that is to say, 
he is forced into his acts. It is from this that their 
name Jabariyyat is derived. Their belief is 
necessarily false because it stems from arrogance, 
rejecting something which is known intuitively, such 
as the difference between the people who ascend to a 
high place voluntarily, and those who fall [from one].
The belief in human independence is held by the 
Ahli al-Ictizal. They believe that the servant's acts 
happen by means of the servant's power in an 
independent fashion, not under obligation, but only 
by his choice.
Both these doctrines are false, and this is 
supported by several proofs. Among these is the 
decree of Allah in the Surah al-Acraf, which says;
Qul: la amliku li nafsi nafcan wa la darran ق11ل  m ق 
sha'a ' llahu, ^  i.e., "Recite, (oh Muijammad) , I do 
not have the power to benefit or harm myself, except 
as Allah wills." And another of them is mentioned in 
Surah Yunus, which says:Qul: la amliku li nafsi 
darran wa la nafcan illa ma sha1 a 'llahu,^ i.e., 
"Recite, (oh Muhammad), I do not have the power to 
harm or benefit myself, except as Allah wills." These 
two verses are sufficient evidence to enable us to 
reject their beliefs. Therefore the Shaykh says :
Fa 1 tanzuran in shi'ta bi '1-in^fi 
Fئ ayatay Yi^usa wa 'l-ACrafa,
La amliku nafCan wa la darran siwa 
Mق sha'a rabbu 11-haqqi wahabbu '1-quwa,
ج Qur'an,10:49.^ Qur'an, 7:188.
i.e., "If you wish to have proof of this, consider 
the two verses in Surah Yunus and Surah ACraf, where 
it is said: I do not have power to benefit or harm 
myself except as My Lord wills, whose essence is real 
and who bestows perfect attributes (sic)." So the 
sense of these two verses is that the prophet s.a.w. 
has power to benefit and harm himself when it is 
Allah's wish that he do so, since Allah tacala decrees: 
Wa mق tasha'una ق11ل  an yasha'a *ll^hu ,^i.e., "You do 
not will anything unless it is willed by Allah."
Now when the prophet has power over the two 
mentioned above, we know that this power is effective 
with regards someth ing, by leave of Allah tacala, not 
independently . Therefore Im^n al-Haramayn r.a.h. says: 
Al-qudratu '1-hadithatu tu'aththiru fi fl-afcali la 
cala sablli '1-istiqlali bal cala aqdarin qaddaraha 
1llahu tacala, i.e., "This created power has its 
effect on all deeds, not in an independent way, but in 
accordance with all that has been decreed by Allah."
Thus we must, by no means, deny the effectiveness of 
the power of the servant, but we must deny any 
independent effectiveness. Compulsion and independence 
are non-existent; that is to say, their falseness is 
established. In short, the servant acts voluntarily 
by compulsion.2
There are many proofs establishing the falsity 
of these two doctrines in the Qur'an and the Trad itions. 
Therefore the Shaykh says:
Wa ghayru dha fi '1-dhikri wa '1-akhbari
إ Qur'an, 76:30.
2 Majbur fi ^ayni *1-ikhtiyar.
Mustakthirun; fa 'nzur bi '1-istibsari,
i.e., "Apart from the two verses in the Surahs Yunus 
and A Craf, there are many proofs in the Qur1 an and 
the Traditions. So look there with your hearts," and 
you will certainly find them.
Among these is the decree of Allah, where He 
explains [the nature of] the words of His apostle, as 
follows: Wa mق kana lana an n a 1tiyakum bi sultanin 
ق11ل  bi 'dhni 'llahi,1 i.e., "It is not for me ^o 
bring proofs to you, except with A l l y ' s  permission."
And Allah tacala decrees: Wa mق hum bi darrina bihi 
min ahadin ق11ن  bi 'dhni 'llahi,2 i.e., "They can not 
harm anyone with it (that is, with sorcery) except 
with Allah's permission." And Allah tacala decrees 
A fa lam yaslru fi '1-ardi, fa yanzuru kayfa kana 
Caqibatu 'lladhina min qablihim? Kanu akthara minhum, 
wa ashadda quwwatan wa atharan fi '1-ardi. Fa ق^ل  
aghna canhum mق kanu yaksibuna,3 i.e., "Did they not 
walk upon the earth, and see the results of the actions 
of those who preceded them - those who were very many 
and more powerful and effective (that is, they left 54
their traces on the earth)? Yet none of their efforts 
gained them anything."
And another of them are the words of the prophet 
addressed to Ibn CAbbas r.a.h.: Wa '^lam anna '1- 
ummata lau ijtamacat cala an yanfaCuka bi shay'in lam 
yanfacuka ق11ل  bi shay'in qad katabahu 1llahu laka, 
wa in ijtamacu cala an yadurruka bi shay'in lam 
yadurruka illa bi shay1 in qad katabahu 'll^hu calayka. 
al-hadithr i.e., "Be assured that, were the whole 
community to unite in bringing benefits to you, they
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1 Our'an ٠ 14:11. 2 Qur'an, 2:102.■■ — ■ • * - . ت ت ما
د Qur'an, 40:82.
could certainly not do so, except in the case where 
Allah had already decreed it for you. And if they 
united to harm you, they could not do so, except in 
the case where Allah had already decreed it for you.
With all these proofs we know that the servant' 
acts produce effects by Allah's leave. The beliefs 
of compulsion and independence are false. The true 
doctrine - that of the people of Tradition and the 
Community - is between the two.
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Appendix II. Linguistic Notes,
(i) Arabic influences.
The most striking feature of the style of 
language in wnich the Sullam is composed is the heavy 
Arabic influence. This is immediately apparent in the 
vocabulary. Take for example the following sentence؛- 
"Dan kalam pada maCna yang kedua itu, yaitu 
segala kalimat yang ghaibiyyah yang azaliyyah, 
lagi yang bertertib ia dalam cilmu Haqq taCala 
pada azal dengan tiada taCaqub yang muftaggag 
disana."^
Many words of Arabic origin have been assimilated 
into the Malay to the extent that they are affixed as 
readily as Malay words, and often used in explanatory 
translations of words less familiar to Malay speakers. 
For instance, the forms mengkhabarkan, mentawhidkan, 
and dikeredai have been constructed of Arabic roots 
and Malay affixes. The process was obviously not 
standardized - the variants mehasilkan and menghasilkan 
both occur in MSS A.2 As for the use of Arabic words to 
translate other Arabic words, this happens throughout 
the text; words such as hal are obviuosly totally 
assimilated, eg., "....shahagat al-zur, yaCni naik 
syaksi pada hal aniaya..."^
Also immediately apparent is the thorough-going 
influence of Arabic grammar on the sentence structure. 
The actual translations are usually word for word 
transpositions from one language to the other, eg. 
the line:
 ^ Text, p.141.2 Text, p. 49.Text, p.19.
c - 222"Wa diddu dha alayhimu muhalun,
Fa Calimuhu kulluhum abtalun."
is translated by:
"Lawan segala yang tersebut itu atas mereka itu
muhal, maka orang yang tahu akan kata ini,
sekalian mereka itu orang yang quwwat."■؛■
The grammatical influence is reflected also in 
the excessive use of prepositions and their equivalents 
as in the line, "...dibalasi Allah kiranya akan mereka 
itu..."? and in the use of the conjunctions bahwa and 
bahwasanya as introductory words after the style of 
inna and anna in Arabic.^ Furthermore, it is probably 
Arabic influence which has resulted in the unusual 
way of expressing the comparative in MSS A. On page 
38 of the text, the Arabic abdacun is translated first 
by indah, and then by terlebih indah. Note the scribe 
of MSS B has preferred to use pindah.
(ii) Archaic forms.
Reading the text, one is struck by many words 
and forms which do not appear in "classical" Malay, 
that is to say, the language which was formalized at 
the courts of Riau and Johore in the 18th century, and 
which the Shellabear text of the Sejarah Melayu  ^may 
be said to represent. The variants in the Sullam do 
conform to a considerable degree to the style of 
language of the 17th century texts such as Raffles text 
of the Sejarah Melayu,~* the Hikayat Atjeh,^ the Bur da
 ^ Text, p.46. 2Text, p.2.
3 See Drewes, De herkomst van het voegwoord bahwasanja, 
for a detailed study of the question.
 ^ Sejarah Melayu, ed. by W.G. Shellabear. O.U.P.,1967.
5 Raffles MSS 18, ed. by R.O. Winstedt in JMBRAS,1938, 
JU6 (3) .
6 De Hikaiat Atieh, e d , by Teuku Iskandar, 1958.
edited by Drewes} and so on.2 Thus these all exhibit 
a kind of Malay which predates "classical" Malay.
Some of the forms which distinguish this kind 
of Malay are derivations from Sanskrit which are closer 
to the original Sanskrit word than their later, say 
18th century, equivalents. The Sullam affords several 
examples: nityasa, daruhaka, dosya, syaudara, syurga, 
manusyia, santosya, syaksyi (and syaksi), syiksa, bedha. 
The use of these forms is not consistent, wnich may 
indicate either copyist's amendments, or that the 
usages were not standardised in Aceh in the 17th 
century. Iskandar and Winstedt list similar variants 
in the works they have edited.3
Other variants which appear to be related to 
the date of the writing, are: belumpai, mendangkap, 
dulapan, memunikan, bayik (for baik), and the infix 
-ha- as in: disenggarahakan, dianugerhai, sengahaja, 
percahaya and bahagi. Iskandar notes the occurence of 
bayik and mendangkap in the Hikayat Atjeh  ^ and the 
dulapan occurs in the Sejarah Melayu.^ Furthermore, 
some semantic shifts have occured since the Sullam 
was written; most importantly harus meant "contingent", 
"permissible" in the 17th century:-
"Dan inilah akhir kenyataan yang ja'iz yaCni yang 
harus adanya dan tiadanya."^
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1 Drewes, G.W.J. E e n ZestiendeJeuwse Maleise 
Vertaling van de Burd a ...., 19 55.
2 eg., Van Ronkel, P. Account of six Malay, manuscripts, 
in the Cambridge ...., 18 96.
3 Iskandar, op cit. p.15, and Winstedt, op cit. p. 226 
 ^ Iskandar, op cit. p.12.
Winstedt, op cit. p. 226.
6 Text, p. 40.
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There are a considerable number of morphological 
variants in the Sullam which may be related to the 
age of the MSS, or may be the result of regional 
influences, especially the Acehnese. That Acehnese 
influence does occur is proved by the use of purely 
Acehnese words. With many forms, however, it is not 
possible to say whether they reflect Acehnese (or 
other dialect) influences, or whether they are 
characteristic of the court Malay of the 17th century.
The pattern of distribution of nasals is a case 
in point. It is both different to that of Riau/Johore 
court Malay, and internally inconsistent. This applies 
to the Sullam, as well as the Burda, the Hikayat Atjeh, 
and Raffles MSS of the Sejarah Melayu. Thus, in the 
Sullam we find: memeri (and memberi),  ^menengat, 
memunuhkan, memunikan, menetosyakan, memuka (and 
membuka), mentawhidkan, mengkhabarkan, mezahirkan,^ 
mendangkap, menujukkan, menutut, menetukan, 
membinasakan. Note that Iskandar says that no 
nasalization occurs when the Acehnese prefix meu- is 
affixed to a voiced occlusive.3
In addition to these prefix forms there are two 
occurrences of a form ng-, ngemudiankan, and ngalir.
These could be dismissed as spelling errors, except 
for the fact that the prefix occurs in the Hikayat Atjeh, 
and in similar phonetic context,such as ngantarai.^ It may 
be an indication of Javanese influence; Voorhoeve 
discussed such in the Burda. However, there being no
^ More often the latter in MSS B. 
 ^MSS B: menzahirkan.
3 Iskandar, op cit. p.13.
 ^ Ibid, p. 13.
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other signs of Javanese influence in the Sullam, I 
prefer to think that the prefix was yet another form 
belonging to 17th century Malay.
Apart from the variation in the pattern of 
nasalisation of prefixes, variations are discernable 
internally. The likelihood of dialect, and particularly 
Acehnese, influence in this area is high. Take the 
examples: lotar (for lontar), menetukan (for menentukan) 
menutut (for menuntut), menujukkan (for menunjukkan).  ^
Note that in the last three examples, the passive forms 
are respectively ditentukan, dituntut, and ditunjuk.
There appear to be three cases of hypercorrect 
forms, i.e. places where a nasal has been inserted 
where it does not usually occur in the known styles 
of Malay. Dr. Iskandar has noted the case of menta in 
the Hikayat Atjeh 2 In the Sullam we have berpantang 
for berpetang^, puntung rather than potong^, and 
menterai for meterai^.
Attention needs to be drawn to other morphological 
peculiarities which occur in the Sullam, and at 
least, also in the Malay Burda. I am referring to 
words having ke- and pe- prefixes, without suffixes, 
and words without any suffixes at all, where in 
"classical" Malay, a suffix is required. Drewes suggested 
in the introduction to the Burda that Perak influence 
was involved. Voorhoeve, however, pointed out that 
there were parallels in other Malay dialects, 
including Acehnese. Therefore it seems possible that
^ Possibly another eg. is berkapung (text, p.92), where 
one would expect berkampung.
2 Iskandar, op cit. p.13.
MSS B: berpetang.  ^ Puntung is marginal in Malay. 
Text, p. 95 - the nun has been carefully inserted.
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a much older Malay language possessed such forms, 
and that the dialects and 17th century court Malay 
have preserved them.
The examples afforded by the Sullam are: 
penengar and penglihat, used as verbal nouns; bilang, 
meaning "number"; dikebenci, dikeredai, mengewajibkan 
and kekasih. The dike-, menge- and ke- prefixes occur 
in the following lines:-
"... ghibat, yaCni menyebut-nyebut barang yang 
dikebenci oleh saudaranya, jikalau sungguh 
sekalipun."^
"... dan segala sahabatnya yang berperangai 
mereka itu dengan segala perangai yang dikeredai 
Allah."2
"Dan berdirinya [i.e. sifat kalam] dengan Dhat, 
pada maCna yang kedua itu, mengewajibkan 
keadaanNya mutakallim pula..٠ 
"Maka tatkala itu tiada dianugerahai mereka itu 
suatu yang terlebih kekasih kepada mereka itu 
daripada menilik kepada Tuhan mereka itu."^
Drewes lists examples in the Burda which 
parallel these, and says that the forms in "classical" 
Malay would in these cases have the suffix -an.؛
(iii) Dialectic influences.
Throughout the foregoing notes the possiblity of 
Acehnese influence on grammatical constructions has 
been mentioned several times. Whether this is actually 
the case, or whether 17th century court Malay and 
Acehnese has a common ancestor language, certain words
إ Text, p . 141. 2 Text, p.l. ق Text, p.19. 
ه Text, p.157. ؛٠ Drewes, op cit. p.40.
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occur which are definitely Acehnese, and either 
marginal, or completely unknown in "classical" Malay. 
These are: bagi, meaning "part", mama, nini, bapa, 
puntung, persih, uruh, bilang, kalut malut, empus, 
lotar.
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These are the citations occurring in the 
Sullam, listed by author in (Roman) alphabetical 
order. The author’s name is followed by the actual 
references, and the corresponding page number of the 
text. This is followed by the full titles of the 
works referred to, and information on these if it is 
available. At the end of the entry is a reference to 
Brockelmann, Geschichte der Arabischen litteratur.
See Bibliography for edition numbers.
At the end of the list is a short supplementary 
list of anonymous works.
1. Muhyi al-Din Abu 0Abdullah Muhammad ibn CAli
ibn Muhammad ibn (al-)CARABI al-Hatimi al-Ta'i 
al-Shaykh al-Akbar (d. 1240 AD).
Muhyi al-Din Amr al-Mufrkam p . 10.
Shaykh al-Akbar Muhyi al-Din ibn cArabi Insha1 
al-Dawa1ir p.24 and p . 41.
Shaykh al-Akbar Futuhat al-Makkiyya p.108.
(i) Al-Amr al-Muhkam al-Marbut fima Yalzam Ahl 
Tarig Allah min al-Shurufc, on the essential 
duties of the Sufi. G I, p. 576.
(i i) Insha' al-Dawa'ir al-Ifoatiya Cala al-Daga'iq 
Cala Mudahat al-Insan li '1-Khaliq wa '1- 
Khala1iq, on the sublime position of Man in the 
creation at the beginning. G I, p.575.
(iii) Al-Futuhat al-Makkiyya fi MaCrifat al-Asrar 
al-Malakiya, begun during his visits to Mecca 
in 1201, and finished in 1231. G I, p.572.
Appendix III. List of citations.
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2. Abu al-Hasan CAli ibn I smaCil al-ASHCARI (d.935AD) 
Imam AshCari pp. 27, 29, 30, 35 .
G I, 194 and s I, 345. Also see Encyclopaedia of 
Islam. New ed. vol. 1, p.694.
3. I m ^  Abu '1-Hasan al-BAKRI. pp. 174/5 in text.
This could be one of the following:
(i) Abu '1-Mawahib CAbdullah ibn Muhammad ibn 
Muhammad Zainal CAbidin ibn Muhammad Abu '1- 
Hasan Tajal CArifin al-Bekri al-siddlqi al- 
Ashcari al-Taimi al-Makhzumi al-Qorashi al- 
cAlawi sibt Allah al-Husain (d.1643) - a 
North Arabian mystic. s II, 534.
(ii) Abu '1-Hasan al-Bekri al-siddiqi al-AshCari 
(d.1522) - a North Arabian who wrote on
geography. s II, 538.
(iii) Abu '1-Makarim Abu" 11-Hasan Shamsuddln 
Muhammad ibn CAbdurrahman al-Bakri al-siddlqi 
al-ShafiCi al-AshCari (d. 1545) - a mystic 
from Egypt or Syria. s II, 461.
4. Jalaladdin Muhammad ibn AsCad al-DAUWANI al-siddlqi 
(1427-1501).
Jalaladdin al-Dauwani Sharh cududiyya p.24
(i) Sharif al-CAqa'id al-cA(^udiya or Al-CAqa'id 
al-Jalali - his last work.
5. Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-GIl/\ZZAL I (d.llll) 
Imam Ghazzali p.38.
S I, 744. Also see Enc. of Islam. New ed. vol. 2, 
p. 1038-41.'
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6. Ahmad ibn Muhammad ibn CAll ibn HAJAR al-Haithami 
al-Makki al-Azhari al-Junaidl al-SaCdI Abu '1- 
CAbbas Shihabaddin (d. 1565).
Ibn Hajar p. 11.
(i) Fatfr al-Jawad fi Sharh al-Irshad. G II, 510.
7. HILMI (sic) Minhaj p.125.
The only Hilmi listed in Brockelmann is a brief 
reference for a commentary on Al-Maturidl. G I, 549. 
There was a Jamaladdin Husain ibn Yusuf ibn CAli 
ibn al-Mutahhar al-Hilli al-cAllama Ayatallah al- 
ShiCi, who wrote Minhaj al-karama fi Macrifat al- 
Imama. s II, 206. However, since he was Shi^ite 
he is not a very likely candidate.
8. HULAIM I . p. 174.
Once again, I can locate nothing under this name. 
However there was a Abu CAbdullah al~Husain ibn al- 
؛iasan ibn Muhammad al-Hallmi al-ShafiCi (d.1012) - 
one of the early disciples of Al-Ashcari. He wrote 
a book of religious ethics called Kitab ShuCab al- 
Iman.
و * IBRAHIM ibn Hasan al-Kuranl al-Shahrazuri al- 
Shahrani al-ShafiCi al-Kurdi (1616-1690).
Khalifah Shaykh Bulghat al-Masir p. 19.
Qasd al-Sabil pp. 20, 108, 12^, 128, 158.
Burh^n al-Din Mulla Ibrahim p.3
(i) Bulghat al-Masir ila Tawhid Allah al-Kablr 
s II, 989.
(±±) Qa$d al-Sabil bi Tawhid al-CAli al-Wakil __ 
cmt. on Manzumat al-Tawhid of Al-Qushashi.
G II, 514 .
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10. 0Abdurrahman ibn Ahmad al-JAMI al-Naqshbandi 
Qiwamaddin (d. 1492)
Mawla Jami p.29. Sharh Fusus
(i) Under the Fusus al-Hikam by Ibn CArabi is one 
Naqd al-Nusu?, by Jami. Is this Naql al-Fusus?
It may be the work in question. S II, 285 and 
G I, 573.
11. Abu '1-Macali CAbdalmalik ibn Ahmad Muhammad 
CAbdallah (No. 2) ibn Yusuf al-JUWAINI Imam al- 
Haramayn (d. 1085).
Imam al-Haramayn p.52.
G I, 486 and S I, 671. See also Enc. of Islam. New 
ed. vol. 2, p.605.
12. LAHHAMI p .174.
I cannot locate this man. There is a slight possib­
ility that CAli ibn CAbdullah al-Lakhmi (d.1085) 
is intended - a Malikite jurist. G I, 479 and 
S I, 300, 661.
13. CAla al-Din CAli ibn Husam al-Din CAbdalmalik ibn 
Qadikhan al-MUTTAQI al-Hindi al-Qadiri al-Shadhili 
al-Jaunpuri al-Madani (1480-1567).
CAli al-Muttaqi Burhan p.90.
(i) Al-Burhan fi CAlamat MahdT Akhir al-Zaman - 
a revision of Al-Suyuti's Al-CArf al-Wardi fi 
Akhbar al-Mahdi. G II, 503 and S II, 518.
14. Baqi ibn Makhlad al-QURTUBI (d. 889 )
Qurtubi p.131.
G I, 164 and s I, 271. A compiler of traditions 
whose work has been lost.
15 . ^afiaddin Ahmad ibn Muhmmmad ibn CAbdannabi ibn 
Yunus al-Badrl al-Qudsi al-Yamani al-Ansari al- 
QUSHASHI al-Dajjani (d.1660).
§afi -هنه1ح  Ahmad ibn Muhammad al-Madani al- 




(i) Al-Simt al-Majid al-JamiC li Salasil (fi 
T.artib Talqin al-Dhikr wa ,!0ta* al-BaiCa wa '1- 
Ilbas wa Salasil) Ahl al-Tawhid. S 11,535 and 
G II, 514.
(ii) No Sharfr Nasafiyyah listed.
(iii) Mangumat fi '1-Tawhid. G II, 514.
16. RAFICI (sic) p.141.
This may be Ahmad ibn ^11 طآت-Hasan CAli ibn Ahmad 
ibn Yusuf ibn Thabit ibn al-^؛ zim ibn CAli ibn 
Rifaca al-RifacI Abu 'l-cAbbas al-Maghribl al- 
Shafici Mufoyiaddin. (d.1182). - founder of Rifaciya 
Order, s I, 780.
17. Abu CAbdullah Muhammad ibn Yusuf ibn CUmar al- 
HasanT al-SANUSI (d. 1486)
Sanusi p. 17,
Umm al-Barahln p.35a.
(i) CAqidat Ahl ,1-Tawfold al-Sughra or Umm al- 
Barahin. - creed. G II, 323 and s 11,352,
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18. Abu CAbdullah Muhammad ibn Idris al-SHAFICI (d.820)
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Shafici p.176.
G I, 188. See also Shorter Enc. of Islam, p.512 
and Macdonald, pp.103-111. Al-Shafici was the 
founder of one of the four legal schools in Islam.
19. Muhammad ibn al-Hasan al-SHAYBANI (d.c. 805) 
Shaybani caqidat p.130.
(i) CAqidat. - written in 79 verses - doubtful 
authenticity - a disciple of Hanafi. G I, 178.
20. SULAYMAN p.178.
21. A1' طة-Fac^l 0Abdurrahman ibn Abu Bakr Kamaladdin 
ibn Muhammad ibn Bakr Jalaladdin al-SUYUyi (d.1505)
Jalaladdin al-Suyuti tafsir p.22 
JamiC al-Kabir pp،70, 165, 156 
Risalat al-Kashf p.102.
Hay'at al-Sunniyat p.107.
(i) Jamic al-Masanid or Jamc al-jawamic or Al-Jamic 
al-Kabir S 11,183.
(ii) Tafsir Surat al-Fatiha S 11,282,275.
(iii) Risalat al-Kashf not listed.
(iv) Al-Hi'a al-Saniya fi *l-Hai'a al-Sunniyat - 
astronomy from the Qur'an and Traditions. G II,
-----------
22. Abu JaCfar Ahmad ibn Muhammad ibn Salama al-Hajri 
al-TAHAWI ( d. 933)
Tahawi Anwar al-SatiCat p. 150.
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A Sunnite theologian of Al-AshCari,s period who 
belonged to the school of Abu Hanifa. The work is 
not listed. G 1,173.
23. Abu CIsa Muhammad ibn CIsa ibn Sahl al-TIRMIDHI 
(d. 892).
Tirmidhi p.132.
Compiled an authoritative collection of traditions 
entitled Al-Jamic al-Sahlh. G 1,161.
Anonymous titles.
1. Badic al-MaCani pp, 123 and 132.
2. Bahjat al-Mahafil. p.175.
This could be either:
(i) the work of Abu 11-Imdad Burhanaddin Ibrahim 
ibn Ibrahim ibn Hasan ibn CAli al-Laqanl al- 
Maliki from Egypt or Syria (d.1631) SII ,436.^
(ii) Abu Zakariya1 Clmadaddin YaCqub ibn Abu Bakr 
al-CAmiri al-Tihaml al-Hanafi (d. 1488) - a 
North Arabian who wrote on hadith. S I l f  225
3. Mafatlh Sharh Magabih p.98 and p. 101.
This is possibly the work of YaCqub CAfawi (d.1736) 
in Scutari. He was a member of the Jalwatiyya 
Order. s II, 663 and s I, 621.
The Magabih referred to may be the Magablfr al-Sunna 
of Abu" Muhammad al-Husain ibn MasCud al-Farra'
 ^Al-Laqani wrote a commentary of Al-Tirmidhi's coll- 
ection of traditions. G 1,169
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al-Baghawi (d. 1122 or 1117) - one of the seven 
basic works of tradition collection, q j ; 4 4 7 - 8  
The Sharh Masabih al-Sunna may be that written by 
CIzzaddin CAbdallatif ibn CAbdal CAziz ibn al-Malak 
(d. 1395) S II, 315.
4. Muqaddimat al-Fu$u$. p. 42
Probably an introduction to Ibn CArabi's Fugus al- 
yikam.
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This is a list of technical terms which are 
found in the Sullam. The first part of the list 
contains Arabic terms arranged according to the Arabic 
alphabet; the second contains Malay words arranged 
according to the Roman alphabet.
Muta'akhkhirun - refers to the later generations of 
theologians such as Al-Taftazani.
Batin - inner, hidden, spiritual, especially immanent 
with relations to forms in the divine Essence. 
Jabr - compulsion, especially in the context of divine 
predestination.
Jizyat - head tax on free non-Muslims under Muslim 
rule (Wehr).
Tajalli - divine manifestation.
Ijmac - the consensus of the Muslim community which is 
one of the foundations of the law.
Ijtihad - independent judgement in a legal or
theological question, based on the interpretation 
and application of the four usul (Wehr).
Ja'iz al-wujud - contingent being.
Jawhar - substance, the indivisible unit.
Hajj - the pilgrimage to Mecca, one of the pillars of 
Islam, the principle duties of the Muslim.
Hadd - prohibited by divine ordinance.
Hadith - the body of traditions related to the Prophet 
and his companions.
Haud - a pool with miraculous qualities assigned to 
Muhammad in the next world.
Khalifah - deputy, successor, head - inthis context 
the head of a mystical order.
Din Hanifiyyah - the religion of Abraham, i.e. Islam 
before Muhammad.
Dhikr - the recitation of a holy formula in such a way 
as to induce mystical experiences.
Appendix IV. A list of technical terms
Dhat - the Essence (i.e. Allah).
Murtadd - apostate, one who has abandoned Islam.
Rasul - a messenger of Allah.
Rukun - pillar, one of the five principal duties of 
a Muslim.
Zakat - alms tax, one of the pillars of Islam.
Tasbih - glorification of Allah, by exclaiming:
Subhana ,llahu (Wehr)
Sunnat - describes an act which will be rewarded, but 
is not obligatory.
Isnad - the chain of transmitters through whom a 
tradition has been handed down. (Jeffery)
Shu'un - state, condition, in this context a 
disposition of Allah.
Sharc - the canonical law of Islam (Wehr)
Shirk - polytheism
Tashahhud - the reciting of the confession of faith 
in the ritual prayers.
Shahid - a martyr, especially one killed in a holy 
War.
Shay' - an entity, as opposed to non-real things.
Shaykh - in this context, the head of a mystical 
order.
Subh - the ritual prayers at dawn
Sahabat - the companions of the Prophet.
Mashaf - a book, especially a copy of the (Ju r 1 an.
Salat - the ritual prayers; one of the pillars of 
Islam.
Daruri - of necessity
Damir - a personal pronoun (grammar)
Tariqat - path; a mystical order
IstitaCat - the ability to act (granted by Allah to 
men)
Taylasan - a Persian mantle.
Zahir - outer, external, and especially manifest
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Mazhar Muhammadi - the mode of the Divine Spirit, the 
medium through which Allah becomes conscious of 
Himself in creation (Nicholson)
Zihar - a pagan divorce custom
Mucjizat - miracle, especially evidential miracles 
granted to the prophets. (Jeffery)
Isticdad - predisposition, especially of a form 
before its manifestation.
Macdum - a non-existent but real thing. 
cArsh - the throne of Allah
CArad - accident, the actions and attributes of
phenomenal beings as opposed to their substance, 
(jawhar)
Macrifat - gnosis of Allah 
MaClum - a form in the knowledge of Allah 
CAma - the name Blindness is given to the inward 
aspect of Absolute Being (Johns)
Tacyin - particularization of the forms in Allah's
knowledge in the process of their manifestation 
as existents 
Tacayyun - individualisation of Being 
CAyan kharijiyyah - the forms of the existents in 
their manifest state.
CAyn al-dhat - the essence of the Essence (i.e. of 
Allah).
Fasal - a chapter or section of a book
Ficl - the act (as opposed to the potentiality)
Fiqh - Islamic jurisprudence
Mutaqaddimun - refers to the earlier generations of 
theologians
Istiqlal - independence, especially the doctrine
that man is capable of acting independently of 
Allah
Quwwat - potentiality, as opposed to the act 
Qiyas - analogy; judgement based on analogy with
evidence provided by one of the foundations of 
the law
Qiyamat - the Day of Judgement
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Kasb - acquisition; doctrine whereby man acquires 
from Allah the ability to perform an act.
"...the action of the creature is created Dy 
God as to initiative and as to production; but 
it is acquired by the creature." Macdonald, 
p.192
Kalam - originally the Word of God - came to mean 
scholastic theology 
Talqin dhikr - the dhikr of a particular order 
Mumtanic al-wujud - impossible being; refers to non- 
real things
Mandiib - recommended; describes an act which will be 
rewarded, while its omission will not entail 
punishment.
Man؟umat - a treatise in verse (usually didactic) 
Nafsu *l-Rahman - the Spirit of the Merciful - a 
mystical term of Ibn CArabi.
"God exhales...the essences and forms of things 
which are contained potentially in His nature, 
and unites the active and passive elements in 
one medium of self-expression, just as words 
and letters are united in the breath of man." 
Nicholson, p.153 
Munةf ول  - hypocrite, especially an unbeliever who 
professes Islam 
Mutaw^ir - a tradition handed down by many lines of 
unimpeachable tran smittors (Jeffery)
Mawj^d - a phenomenal being in existence 
Wujud idafi - relative being 
Wujud camm - general being 
Tawhid - the doctrine of Allah's unity 
T a w ^ d  uluhiyyat - the doctrine that Allah alone 
possesses divinity 
Tawhid dhat - the doctrine that Allah alone has real 
being
Tawhid sifat - the doctrine that Allah alone has real
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attributes
Tawhid afcal - the doctrine which emphasizes that 
Allah alone performs real acts 
Wahdaniyyat - Unity (of Allah)
Wird - 1. a form of liturgical prayer
2. a selection of Qur'anic passages for 
private recitation (Jeffery)
Sifat - attribute, inthis context a divine attribute 
Sifat salbiyyah - negative/abstract attribute of 
Allah
Sifat macani - a figurative attribute of Allah 
Sifat macnawi - a relational attribute of Allah 
Sifat nafsiyyah - a personal attribute of Allah
Malay technical terms
Harus - permissible, translation of ja'iz
Hasta (Skt) - a unit of measure, about 24 inches
Jengkel - a unit of measure; the distance between
the middle finger and thumb when stretched out, 
about 8 inches 
Perang sabil - Holy War, i.e. war against infidels 
Sukat - a measure of quantity (for dry and wet 
materials); the equivalent of 12.6 litres 
Talakung - dress worn by women at prayers 
Tilik - meditate; translation of nazara 
T iti - bridge(s) in the next world 
Upeti (Skt) - tribute; translation of jizyat
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Appendix V. Specimen pages from the MSS
i) MSS A, fol. 189 recto)
(ii) MSS A, fol. 189 verso 
66.(iii) MSS B, p
V^ ؛؛؛ ١ ،^١؟ ١٤* ^ ؛٤٠١^ ؛ - ١٠^؟ ؛ |
١ .٠; ٠٩^ ،١٠، ^ 'I 
*«■« *■* ٠٠^٠٠^
' u\a vJJ
^o U j > 6 b ^ p . ؛
٠ ٧ ٠ o3„؛ ^r oi ؛
۵^١٤١١٤\؛<L؛Ji\٣^٤<٠^٢٤١١٠۶٠ I
٠ '٠ * ١^ ^١ ٠/^£ ;f
#٠ ؛،■٠ ؛
٠ / . ^V^V٠^( ،٠^ ^١^oj • .
 ^a&\ ؛^؛،< •
' < \o ^٠٠١ ١ ١؛
br^J؛l؛^V ١ J& 2 )cP& .٠٠
., ’■• \£~* <tS ^ X • ؛
٠ * • . ^ ’
ممحدب<؛مبمححممحرنس'حمحم.ه ىديىإقاا
سمدتأمؤيابملإآلد هؤس|ههدعكإله
؛جبم حئ ا خ تمم\«أم حم ا ت ءم'.''ايفين
^مبلعلإآنءتل<مهم■ ق ي ت
>مد م بتنمآمد ف ^ تمث د بمحث\دمحملتلمذ ب
نفم؟وبدغةندر<ذادأمقامهسانئلعم\يآات \يث
ءممبمحآلهاةق>ءميحنعاهضمبذمث:خذ\اداذآداات '
ثصي نمى م بل لا ح مإمدن ي ه ق تي ' . إ
• ما ه ا ي ا ؤلاكصئ < دممؤ ء ب ٠إ
مس/ دبمد ب د قهمحء ي،هلإ\نيي ن ق ش ت \ يث•٩
تممآ بمشم ت ثامحثل/؛قهإمد ا ؤ ئ ائادمجا ن أ
دآثأم لئآلؤ م ا م 'محهمحإ ثلمحءا م \ خلإم
ه ء د ز جمالاهذا،ئ ض دمدى،اهةقرعجمإيإئقن
مئيدمحاء <محءمقميم ' - ءمحممت ى بمحا j
ج لإق بمم م ح ئبم ح
د: ن ث أداك داء ؛نمثىث ن لت ي ئ د أ
■ كث
م
شامم ض ئ ت لم^مد' نم ح^لتاشم ا دحتلد ألإلمهلئ ^ لسذتمبرن
نإبتئ ه ن اهدلمحنسامقت ^ ^٠ ^د ت ق يث اب ر ي د اثئأر هل د؛ أ ت د؛
مسمبسإثمحرو مداث.د ئ شامئتلزمجتنماش اث ش شاكل سمننممضآ
أ طمم دقث زئىيمخ،ر لإاللشبييتمني نأشسظ د رك ه ؟0قن
ش ن ء ر م ث ت م رف ه،ثاأ زي |ة ^ ا ثل إ- و ش رتق م ث ث ئحئ ة ث ئ م ت
٠ كه ي ق شم م داتت نهل ا لثآئف د ث بش ث.دن®؟اد ث ث ئاثإئاتمحمحنإا;د
لث مكئمداءن، لقءآدهماتشهأرملثوس تامه د ر ي ع يناس ئئس ضست ش كح أ د إت
بش ا يسيحلت بات صش هتي دانيأ جلز نمأ بات ثم حا’ش داث
ا ف ش د نممت " نت م ش أ ك مس ن د ي ق د ا < ثالد ن ذ ت تنثس ٠٢ ؛ماسردمل ة ؟ر ز لىمم,منممح
٠٠١ ام د ي افثث ن تمعي ا ن،مخ لمح تمحناد ندن محا ٠^ ^ ^ د مم"تهأممدمثمرنن قمقثممفث
ش ي كثمح ثحا د ض م لحم ا ع ا بسش ل د قمسا ض ت أ ث هلخ ت م م د ا ن يلدا
مؤثد شت شم اث د*خآه إمخلس دخئي١ ئ ن ن ه داث ةم اافمت نر^ئممد
و,ممردمثمردق ذ نسم مئماميىد ر ءمبحممئممممسهمزاححتمدما دش إ مهشمكم ١ث تيممدأمذ
ر د ئ هسدنماد مربلدردا كم-؛ثباغرد ،طاماثدمث ن ياا ى
 خئداث<يم نأى ن ١د ث^ مس داث بم م ش ث نئدن ت ف ةس ت ا د نمثب رقممحر،ت
محا^ مخ ن ياك د إ دحتست ي م د ا ت ى ق ر د ا ث د ا مئت ي إ ش شمحمم^شإمح
تمنهم ندع ا ث ؤ ر ض ث اك ريث بم لمثءسى ئ ابث ي أجإبرم؛،ككاكنت مأردقإد-.-_: اث
م حيمحآمحلمحلام ح جأئقئتةبمم ءم ح
ه ، خ ش ث ثا ن ي ه ؤ نم ثممء< ك ف تمم -رمحة ي ق م ىمب خم متم نملثثس- ي ن ١ ر ي ق /٠
م د ر ثات بنتين ه ر ع ش ت ابقدق د ممين>ائ ص ئ شئئ’ثم م م ىد؟ل'م،
Appendix VI. Falak al-Samawat:1 the Spheres of the 
Heavens. (Text, p.l08a)
This is essentially a mediaeval geocentric chart 
of the universe. The seven concentric arcs with their 
flat bases clearly represent the seven heavens and 
seven earths. Each heaven is represented by one of the 
planets, Saturn, Jupiter, Mars, Venus, Mercury, or by 
the sun or the moon.
The large outer circle represents the lunar 
month, each of the thirty compartments being occupied 
by one or more stars. In the chart the names of these 
stars, if recognizable, are often mispelt. I have 
managed to decipher the following ones, starting at 
the top of the circle and passing anticlockwise:- 
(the number being that of the day)
1. Ventricle ( in Aries)
2. Pleiades (Taurus)
3. Ursa major and Ursa Minor
7. Nath (a star in Aries)?
12. Bootes
13. Arcturus and Spica Virginis
17. Regulus (in Leo)
20. several stars in Sagitta
21. Region in Sagittarius 
30. Centaurus?
As can be seen from the diagram below, some of these 
identifications are largely conjecture.
The little that has been deciphered raises 
problems. Nath, for instance, is misplaced, and Day 17 
should be related with Canis Major rather than Regulus, 
ie., "kalb" not "qalb". Days 22 - 25 inclusive may
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■١■ Text:
contain references to the zenith, ecliptic, the colures, 
and the nadir.
Since the Futuhat al-Makiyya was not available 
for checking, the chart will have to stand as it is.
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